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'COO':'SAS. PORTO ALEGRE. 507·'66. AGO. 197' 
By the first time, in Brazil, the use and 
applyance orichthyodonts, ichthyodorulites and 
fish scales in the stratigraphy and paleoecology 
are introduced in a systematic way. The study 
was mainly done with material collected at 
Estrada Nova Formation and some at Irati 
Formation (Permian). 
Two kinds of systematics were necessary to 
nse this material for stratigraphical purposes: 
the natural systematic and an artificial specially 
organized for it. Under the natura}systematic, 
three new species of Elasmobranchiomorphi 
were described: Xenacanthus santosi WOrdig-
Maciel, sp.nov. and Orodus milleri Wiirdig-Ma-
ciel. sp. nov. from Estrada Nova Formation, 
and Xenacanthus pricei Wtirdig·Maciel, sp. nov. 
from Irati Formation. 
A typical association was determined for 
each formation indicating a sub·aQueous envi-
ronment with low salinity at the beginning 
of the sedimentation changing to a continental 
fresh water enyironment to the end of it. 
The age of these sediments, corresponding 
to the Irati Formation and the beginning of 
Estrada No.va Formation has being already 
dated as Ufimskian to Kazanian ttuough the 
flora and fauna. The upper part of the last 
formation could reach the Tartarian. 




The aim of this work is to begin: in a 
systematic way, the apUcation of teeth, 
Ichthyodorulltes and scales of tish in the 
straUgraphy. New tecntcs of morphologic 
descriptions and sistematlzatlon were created 
to penntt a more erictent and adequate 
stratigraphical work. 
In the other hand It Is started their 
apllcaUon in the study of the Passa Dois 
Group. It is described the Ichthyodonts and 
Ichthyodorulltes of Estrada Nova Fonnation 
and, parcely, of Irati Formation. 
It is used here a natural systematic and also 
an arttllc1al one, which in the future probably 
will result-ln a parataxa. Thenaturai systematic 
permIts a more rapid aproXimation of Ute age of 
the sediments and gives elements for 
paleoeoologic and paleogeographical inter. 
pretations. The artl1l.ctal systematic 
characterized by the deftn1t~on of 
morphologic types of ichthyodonts would be 
used in stcatlgraphy, specially for correlations 
within ParanA Basin beds and certainly also 
in others areas in Brazil and. other countries. 
2. Uthoiol'Y and straUrraphical position 
of the outcrops and drillinrs cores used 
The fossil material in study proceeds from 
outcI"q)S and drilling cores of tbe Estrada Nova 
and Itati Fonnatlon (ftg.I, 5-7). They can be 
charactertzed Itthologtcally and stratlgra-
phtcall,y as follow: 
Outcrop BR-293, Km 258 . Fig.t , photos 1-2. 
Lithologically It Is composed of a bed of 
gray sntlc shales with plane-paraliel 
stratU'lcation. The levels are altemed, showing 
gray siltic levels intercalated with other red 
and more arenaceous. 
Ichtbyofaunule remains appear in both 
types of sediments, but they have a better 
preservation in the slltic levels. The fossils are 
found associated with llttle pebbles and 
calcareous concretions sometimes involved by 
a thin argtlaceous layer. A conglomerate block 
composed by calcareous pebbles involved by a 
siltic matrlx was found before in this same 
outcrq>. These pebbles remind rolllng osseous 
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fragments similar to the typics bone beds, with 
great quantity of scales, teeth and 
Ichthyodorulltes. 
This outcrop corresponds to the inferior 
part of Estrada Nova Formation ahd It is 
situated near the contact with the Irati 
Formation, Just in the area of the type locality 
of the Cavelras facies, proposed by Figueiredo 
FO (1972). See pronle Cavelras·Iblcul da 
Annada, rig.2. 
Sediments of the median and superior part 
of Estrada Nova Fonnation can be seen In the 
road to RosArIo do Sul city, at NW of the 
outcrq> above described. At 500m in this road 
the formation shows Its typic aspect with an 
alternation of colors. It can be seen the rose 
colored shales altemed with an almost red tone 
or assuming a gray·greenlsh color. The 
strat11l.cation is plane-parallel with cream 
eWpsokl calcareous concretions and spots of 
light l"06e color (photos 4-5). At almost I500m of 
the first. outcrop It Is observed the superior part 
of Estrada Nova Formation represented. by 
thick. red, arenaceous bodies and with a 
granulometry which varies from ftne to median 
grain and with a very well seen plane parallel 
stratU'lcation. It Is frequent the presence of 
pr1marr structures as mlcro-eross·stratiftcatlon 
(photo 9) and ripple-marks (photos 7 and 10). 
Wonn trails can be observed in photo 8. 
Outcrop Bage.Acqua, Km 21. Flg.I, photos 11 
and 12. 
Rose colored siltstone with cream levels 
and plane parallel stratltl.catlon showing lens of 
sandstone varying from One to median grain In 
a rose to violet color. 
~ Ichthyofosslis were found In this lens 
together wIth amphibians remains. These 
sediments correspond to the medtan and 
superior part of Estrada Nova Formation, the 
Annada. facies, proposed by Figueiredo FO 
(1972). See protl.Je Bag~AceguA , rig. 3. 
Drilli.nc" 180 (Leu) _ DACM. Fig.I 
The ftsh remains were found in samples at 
34.9Omdepth in dark gray sUty shales. They are 
situated just above the green breccia with 
Mesosauridea remains which characterize the 
Irati Fonnation sediments. See drilling protl.Je 
180 (LeAo), fig. 4. 
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Drilling 179 (I.eio) _ DACM. Fig.l 
The teeth and scales of Paleonlsclds pro-
ceed from samples at 9.0 and 24.5m depth, In 
plumbeous gray micaceous shales, with layers 
of fine sandstone and pebbles of quartz at the 
top. At 24.5m the sediments represent a 
fossiliferous breccia. The sediments at both 
depths correspond to the Irati Formation. See 
drilling pronJe 179 (LeA.o), ng.4. 
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Drilling PN· 17·SJ (I.eio) _ DACM. Fig.l 
The ichthyofossUes remains were found at 
133m depth in the sediments oUraU Fonnatlon 
that correspond to slltst.ones or plumbeous 
gray, micaceous, pyriUferous slltlc shales, with 
calcitic and arenaceous levels. See drllltng 
pronIe PN·17·SJ (LeAo), Hg.4. 
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B _ SYSTEMATICS 
1. Nomenclature and systematic problems 
The study or a determined Ichthyofaunule 
based. in teeth, scales and Ichthyodorulltes 
suggestf; a general knowledge of di1ferent types 
of external morphology and histology that can 
be fotmd in the various groups of fish. 
Sometimes genera and species can be 
detennined through the study of these rests, 
but in otber cases, mainly when more evolved 
forms are Involved, It Is necessary the 
knowledge and the analysis of a great number 
of elements as thelr skeleton and morphology. 
The Elasmobranchlomorphi group 
nonnaliy has the Ichthyodonts with a fonn and 
histology so characteristic that allow a more 
precise classtftcaUon. However as almost all 
literature about ftsh remains was done at the 
end of the last century and beginning of the 
present. the descriptions sometimes do not 
have an accurate sclentiflc style and the 
Ilustrations devoid the necessary clearness. At 
the eoo of thls part It is presented a 
nomenclatural lndex in portuguese language 
with all terms used in this publication with 
reference of these fossil remains. 
On the other hand, the Paleoniscid group 
comprises ftsh which study ls based in tbelr 
external morphology, mainly In the cranial 
skeletal, but despite this many species have 
been created on the base of the scales. This 
group has a large occurrence in the Upper 
Paleozoic but the Ichthyodonts are not so 
useful as those of the Elasmobranchlomorphi. 
The Paleonlcld Ichthyodonts have a 
general conic fonn, more or less elongated, with 
a modifled dentinal cap in the apex and bearing 
a similar histology In the various genera. For 
this reason they are grouped In a more general 
taxonomic category as Sub-Order. The 
ichthyodonts were analised in thelr external 
morphologic variations and separated 
according the morphologic types in an artI1I.clai 
systematic, created specially for them. Based in 
the analysis results It Is proposed a 
morphological classlllcatlon key presented be-
low, ccnsistlng of three principal basic types of 
ichthyodonts: straight, curved and sigmoidal 
(fig.S). 
According to this morphological 
classification key It were found seven types of 
Ichthyodonts, all of them having the same 
Internal characteristic structure of the group. 
The author believes t hat this artificial 
systematic key represents a parataxa that will 
be very useful to the stratigraphy. 






1.2.2.1. Labial ampliondulated 





2.2.1.1 Labial smooth 







3.2.2.1 Labial smooth 
3.2.2.2 Labial ondulated 
BI ARTIFICIAL SYSTEMATIC 
Jehthyodont A 
PI. I. Og.I-4; PI. XIV, fig.2 
Diagnosis: lchthyodont conic and straight, with smooth surrace. 
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Description: Hypotypus MP-M-43 
IchU'lyodont conic and straight in form, 
slightly laterally compressed (PI. I, tlg. IB). 
Relatively strong and large, with 4,8mm of 
length. Its base width is equal to half the length 
of the ichthyodont. The surface is completely 
smooth. Base straight. The apical tooth portion 
presents a pointed cap. It has an hlalin aspect. 
reflex of the change of the dentin In this tooth 
region. (PI. I, fig.I) 
In the histological section it Is clearly seen 
the orthodentlne, the modi1!.ed dentine and a 
layer of enamel. as well as other structures: the 
pulp cavity, the dentinal tubules. etc. 
TIle orthodentine forms the maln mass of 
the tooth; the mocl.l.ned dentine occupies their 
apex as a cone-shaped cap. while the enamel 
SUffOWlds the basal part of the orthodentine 
cylinder. These structures are clearly observed 
in photographs taken under polarized light, 
when it can be observed in dlferents colors. 
(PI.XlV) 
Descriptions of the sections: 
Transversal section - Pleslotypus MP-M-47 
In the center of the tooUl it is observed a 
very well developed pulp cavity surrounded by 
many ooncentrlc layers of orthodentine, as can 
be seen in PI. XIV, fig.3B . Very fine dentinal 
tubules part from this cavity and reach the 
enamel layer. that can be seen in yellow color 
(tlg. 3B). 
Longitudinal section - Pleslotypus MP-M-44 
In the middle part of the tooth it Is 
observed the pulp cavity developed Wltll the 
apical portion of It, near the cap of modified 
dentine. This canal begins with a wide base 
and Iln1ches in a narrow apical portion. The 
delicate denUnal tubules are clearly seen in 
high magnification. They part of the pulp 
cavity and run parallel to each other. usually 
branching in dicotomlc fonn near the surface 
of the tooth. The tubules cross the orthoden· 
tine and reach U'le enamel. that is seen in 
yellow color. 
ThIs last layer Is very slender and don·t 
have dentinal tubules. The apex of the tooth is 
covered by a well developed cone-shaped cap of 
hlalln modified dentine without dentinal 
tubules. (PI. XIV, tlg.2). lt is also observed some 
longitudinaillnes in the orthodentlne that run 
parallel to the tooth surface and represent 
growth lines, which appear darker in cross 
section. These structures are clearly observed 
in the fig. 4 and 5. 
Observations: The Ichthyodonts classitled as 
type "A". straight and smooth. through the 
utilization of the morphological classlncatlon 
key. can show some variations In form and In 
proportion of their dimensions. It can be 
observed in the pleslotypesMP-M-44 . MP-M-45, 
MP-M-46 and MP-M-47. 
Ichthyodont B 
PI. II, fig.1-3; PI. III, fig.I; PI. XIV, fig.3A-B. 
Diagnosis: Ichthyodont conic and straight, with the surface holocostelated or hemicostelated. In 
the last case it shows the labial face ampliondulated or strictondulated. 
Description: Hypotypus MP-M-48 
Ichthyodont with conic aspect. straight 
and slightly compressed laterally. (PI. II . 
tlg.IB1. Surface holocostelated, with pronunced 
and narrows ridges on the lingual and lateral 
faces. On the labial face that ridges are more 
ample than those of the oUler faces. They are 
extended from U'le tooth base until the cap of 
mod1fted denUne, where they become delicate 
and almost Imperceptlbles. The modified 
dentine cap Is conical elongated and slightly 
pointed. Base straight. The tooth I.s 3,4mm 
length representing two Urnes the base width 
(PI. I. fig.I) 
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TIle histological sections were done in the 
plesyo~ MP-M-49. The longitudinal and 
transversal sections show the same structure 
already evidenced in the cross sections of 
IchthyOOont "A". However It can be noted the 
presence of ridges and ondulatlons in the 
external layer of orthodentine and in the 
enamel. respecUvelly In the lingual and labial 
faces (pI. XIV, fig.3A, 3B) of the tooth. 
Observations: According to the morphologic 
key proposed in this work. the Ichthyodont B 
can show some variations in the pattern of the 
ridges on the surface of the tooth which can be 
observed in the pieslotypes MP-M-49. MP-M-50 
and MP-M-51. 
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Ichthyodont C 
PI. IV, fig.I-6 ; PI. XIV, fig.! 
Diagnosis: Ichthyodont conic and curved, with srrnoth surface. 
Description: Hypotypus MP-M-52 
Ichtbyodont with conic aspect, curved and 
completly smooth, modined dentine cap 
elongated, with pointed extremity. Seen 
latera1l,y, slightly concave in lingual face. Base 
straight. Tooth length equal to 2.6X the base 
width. (Pl.4, fig.I) 
In the histological section It is observed 
the same structure described for the 
Ichthyodont A. The longitudinal section was 
done in the pleslotype MP-M-54 (Pl. XIV, fig. 
1) and the transversal in the pleslotype 
MP-M-55. 
In the longitudinal section It is clearly 
observed the thin enamel laYer, blue under 
polarized light, surrounding the violet and 
yellow orthodentine. It Is also very well seen 
the dentinal tubules, that reach the base of 
the rnoc:I.Ifted dentine cap. 
Observations: These ichthyodonts, classlfted 
as curved and smooth, present variations in 
the degree of their curvature and In the 
width-length of the cusps, as can be observed 
in the pleslotypes MP-M-53, MP-M-54, 
MP-M-55, MP-M-56 and MP-M-57. 
Ichthyodont D 
PI IV, ng. 7-9 
Diagnosis: Ichthyodont curved, hemicostelated, with the labial or one of the lateral faces smooth. 
Description: Hypotypus MP-M-58 
Ichthyodont curved, hemicostelated, with 
one of the lateral faces. probably the left, 
showing characteristics ridges whIch begin on 
the basal region of the cusp and desappear 
near the modiHed dentine cap, where they 
become slight and imperceptibles. In the 
lingual and labial faces of the tooth the 
ridges are spread out in a tenuous way. The 
modified dentine cap is elongated and 
pointed. The tooth base is straight. The cusp 
has 3,7mm of length corresponding 2,1 X the 
base width. (PI. IV, fig. 7) 
TIle histological structure of the tooth is 
the same of that described in Ichthyodont A. 
The longitudinal section was realized in 
plesiotype MP-M-99, 
Observations: Variations in the position of 
the ridges in the cusp surface are evident in 
this group of Ichthyodonts. These variations 
are related with the position of the teeth in 
the fish mandibles, as can be observed in the 
plesiotypes MP-M-59. MP-M-60 and MP-M-99. 
Ichthyodont E 
PI. 1II, Hg. 2 
Diagnosis: Ichthyodont curved with rugose surface. 
Description: Hypotypus MP-M-61 
Ichtbyodont conic and curved with 
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slender and delicated ridges disposed 
discontinuously in all faces, In the apex of the 
tooth appears a salient ring. This structure is 
IS 
evidenced by a lost of the dentine cap; the 
salience Is formed by the orthodentine and 
the ring by the end of the layer of enamel. 
Base slightly concave. The length of the cusp 
corresponds to half llie width base. As there Is 
only one specimen of this type, It was not 
made any section of It, but the internal 
structure certainly Is the same of the others 
types of teeth. 
Ichthyodont F 
PI. V, Hg. 1-10 
Diagnosis: Ichthyodont sigmoidal with smooth surface, 
Description: Hypotypus MP·M-62 
Ichthyodont conic, with sigmoidal form 
and smooth surface. Modifted dentine cap 
elongated and with pointed apex. Tooth 
relatively long, three times longer than the 
base width. (Pl. V, ftg. 1) 
TIle histological sections were done in the 
pleslotypes MP-M-63 (transversal section) and 
MP-M-66 (longitudinal section). The internal 
structures corresponds of that of Ichthyodont 
A. 
Observations: The variations presented by 
this type of tooth have relation with the 
length, rate width-length of llie cusps and 
degree of sigmoldaJlsm, as can be observed In 
the t\\O groups of pleslotypes related below: 
a) MP-M-63, MP-M-64, MP-M-65 and 1\olP-M·66, 
PI. V. fig. 2-5. 
Ichthyodonts sigmoidal. elongated, with 
smooth surface". keeping the rate width-length 
of 2,8 to 2,9 X. Only one exception is the 
pleslo~ MP-M·63, with the rate width-length 
or 2,5 X. 
b) MP-M-67, MP-M-68, MP-M-69, MP-M-70 and 
MP·M·71. PI. V. ftg. 6-10. 
Ichthyodonts sigmOidal. elongated. with 
smooth surface, with the rate wldth,length 
from 3,0 to 4,1 X. 
Comparing the two groups or plesiotypes 
it can be dlstlngued two types or sigmoidal 
ichthyOOonts based in the rate width-length of 
the cusps. The flrst group Is two times the 
length of the second. Probably this fact Is 
related with the disposition of the teeth on 
the mouth, because the Pateonlclds normally 
has alterned a long and a short cusp on the 
mandible. 
Comparing the lchthyodonts sigmoldals 
with the curved types "COO and "0" it can be 
observed that llie flrst one Is generally more 
elongated and with a bigger rate length-width. 
Ichthyodont G 
Pl.V, fig.1l-12; PI.VI, Hg,I-3; PI.Vlll. Hg.I-3: 
PI.XlV. ng.4-5 
Diagnosis: Ichthyodont sigmoidal, holocostelated or hemicostelated, showing the labial face smooth 
or ondulated in the last type. 
Description: Hypotypus MP-M-72. 
Ichthyodont with conic aspect, sigmoidal 
form, holocostelated. In the lingual and 
lateral faces the ridges extend from the base 
to near the dentine modlfted cap. In the labial 
face they begin at 3/4 the length of the cusp. 
The modlfted dentine cap has a rounded apex. 
The tooth base Is laterally inclined. The 
length Is 3,Bmm, two times the base width. 
(PI. VU,ng. I) 
TIle histological sections were done in the 
pleslof3'pes MP-M-79 (PI. XlV, ftg.4) and 
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MP·M-'T7 (Pl. XIV, lig. 5). The same structure 
of the others is observed here. In the 
longitudinal sections of this type the growth 
lines of the orthodentine are very well 
distinct. 
Observations: The variations of pattem ridges 
found In this group of ichthyodonts can be 
observed In the pleslotypes MP-M-73, 
MP·M·74; MP-M-75, MP-M-76, MP-M-77, 
MP-M-78 and MP-M-79 figured In Pl. V. fig. 
11·12, PI. VI, fig. 1-3 and PI. VIII, fig. 1-3. 
PESQUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1975 
B2 _ NATURAL SYSTEMATIC 
Genus Xenacanthus Beyrich, 1848 
Xenacanthus santosi Wl1rdlg-Maclel, sp. nov. 
PI. VITI. fig. 1-2; PI. IX, Og. 1-2; PI. X. 
fig. 1-6; PI. XV, fig. 1-4 
Diagnosis : The base bears su~riorJy two unequal cusps on the labial margin and a small cuspu\e 
between tl~em, all of t~em slightly laterally compressed, with smooth carinated edges. The lingual 
and sometimes t.he ~b131 faces of the cusps present ridges that can be short or long. single or 
branched. In labial view the cusps are straight and few inclined outside. Base round to ovate. Base 
tubercle with thc inferior border straight and much wider than the base of any lateral cusp. 
Description : Holotypus MP-M-80 
The base presents on the labial margin 
two lateral cusps and an intermediary cuspule 
and behind them an apical circular button 
which occupied almost 1/3 or the base. The 
cusps are slightly laterally compressed and 
have smooth and single carenated edges. In 
labial view they are straight ana rew inclined 
outside. Laterally they are sllghtly inflected 
ror behind. The right cusp are longer than 
the len. one . On the labial and lingual races 
of the cusps there are delicate ridges relatively 
short. The right cusp bears on the labial 
and lingual races one little ridge one half the 
length or the cusp. The len. cusp presents the 
labial face smooth and the lingual face with 
one ridge on the external side that runs from 
the apex t.o the middle of the cusp. The 
cuspule does not present ridges and Its length 
corresponds one half the length of the lateral 
cusps. The base has a sub-triangular to a 
circular fonn presenting the length and width 
with the same measures. The basal border is 
round. It has several nutritive foramens in U.s 
infenor surface (PI. VIII, fig. I) The length of 
the tooth, from the basal tubercle to the apex 
of the Jarg:er cusp corresponds 1,6x the height 
of the base, measured on the lingual face 
Including the apical button. The basal 
tubercle has a losangular form and It is very 
well developed. In labial view this tubercle 
has tlle Infenor border straight and much 
wider than the base of any lateral cusp. 
By the histological sections it is clearly 
seen the Internal trabecular structure of the 
base which shows a very well developed 
canals sistem. (Pl. XV, Og. 4) The trabecular 
dentine is continuous in the apical button, 
where the canals are slender and more 
ramified. (Pl. XV, lig. 4b) In longitudinal or 
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transversal sections of the cusps it is observed 
the central pulp cavity surrounded by various 
layers of ortbodentine disposed concentrically 
(Pl . XV, ng. If and 20. The pulp cavity 
begins at the base of the tooth and reaches 
the apical portion of the cusps. Several thick 
and ramiOed dentinal tubules part from the 
pulp cavity becoming much slender near the 
vltrodentlne (PI. XV, fig. 3e). A fine 
vltrodentlne layer surrounds the cusps 
surface. 
Obse~at1ons: The paratypes show some 
variations tn the form of the base portion, in 
the disposition of t he cusps or in the 
disposition of the ridges on the surface of the 
cusps. Despite those vanations, the following 
characteristics are constant: ridges on the 
s urface of the cusps; single and smooth 
ca rina; cusps straight and few Inclined 
outside in labial view and somewhat curved in 
lateral view; basal tubercle wide with a 
straight border. These variations can be 
observed in the paratypes MP-M-81, MP-M-82, 
MP-M-.83, MP-M-84, MP-M-85, MP-M-86, 
MP-M-87, MP-M-88 and MP-M-89, in the PI. 
vrn, ng. 2; PI. IX and X. 
Discussion: The species described resembles 
very much to Xenacanthus platypternus 
(Cope) from the Clear Fork Group, Permian of 
Texas. Both have a high base much longer 
than wide, sometimes with thin borders. The 
cusps are cu~ed to behind, sllghtly laterally 
compressed a nd with single and smooth 
carenated edges. However Xenacanthus 
sanlosi sp. nov. differs from Xenacanthus 
platypternus by the straight cusps slightly 
bent outside (in labial view). by the presence 
of ndges on its surface and by the wide basal 
tubercle with straight Inferior border. 
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Xenacanthus saniosi sp. nov. resembles also 
Xenacanthus laevissimus Agassiz, tram the Carboniferous of Low Main Coal Seam, Newsham, Nothumberland and Cannel Coal, 
Tingley. This species Is sigmoidal in lateral 
view. presents smooth or striated surface and 
the cusps are curved and bent outside. The 
new species has straight cusps. which are laterally flexioned to behind presenting a 
characteristic ornamentation consisting or 
ridges in the lingual and sometimes labial 
face . 
Xcnacanthus pricei Wl1rdig-Maclel, sp. nov. 
PI. XI. ng. 1-3. 
Diagnosis: Tooth with the cusps very wide in comparation to the size of its base The cups present smooth and single carenated edges and short ridges vertically dispose.d on their middle superior portion. In labial view the cusps are curved and inclined outside. The prom.inent basal tubercle has a round inferior border and its width is smaller than the base of one lateral cusp. 
Description: Holotypus MP-M-23 
Tooth with round, wide lateral cusps 
ornamented with single carina. Because of the great size or the cusps the space occupied by 
the intennediate cusp is restricted, having a little basal diameter. The base Is rew developed and presents. in lateral view. a length which corresponds to 2.1 X the width 
or one lateral cusp. 
The cusps bear a single and smooth 
carenated edge and its surrace present delicate ridges. In the median superior part or 
the labial race a single and short ridge that 
follows the cusp curvature is present. Another 
ridge much pronounced is set on the intern 
side of the lingual race, near the carlna. The 
apical button is small and covers l{6 the base 
area. The base is concave, short, with a 
subtrlangular to elliptical ronn. Inferiorly 
there are many nutritive foramens and a 
small prominent and round basal tubercle on 
the labial race. The tubercle occupies 1/6 X 
the base area. The prominent basal tubercle bears a round, narrow, inferior extremity In basal view. Its width Is 1/3 the width or the base of any lateral cusps. The cusps are 
curved and directed outside in labial view and 
they are almost straight in lateral view. 
Because of the type of fossilization the 
cross sections did not reveal the internal 
structures of the tooth, making impossible lts 
study. 
Observations: The species described presents 
some variations in the fonn or the teeth as 
can be observed in the para types MP-M-90 
and MP·M·91. Those variations may be due to 
the disposition of the teeth on the mandible (pI. Xl ng. 2 and 3). 
Discution; This species presents a great 
similarity with the precedind one and they 
could have close affinities. Both have cusps 
with smooth carinated edges and ridges in the 
surface. The base bears the same variations in the rate width-lenghth. However, 
Xenaoonihus pricei sp.nov. differs from the 
other by Its broad circular cusps Inserted on a 
relative smail base; by the prominent tubercle 
with round and narrow borders and also by 
the cUl"Ved cusps inclined outside , when 
observed in labial view. 
XellCJca1lthus pricei sp. nov. also 
resembles Xenocanthus plalypternus (Cope) from Clear Fork Group, Permian of Texas. However this species differs tram the new one by having the cusps inclined to behind. by 
having the base broader than longer and by having smooth surface. 
Genus Orodus Agassiz. 1838 
Orodus milleri Wurdig-Maciel. sp. nov. 
PI. XII, fig. I 
Diagnosis: Tooth laterally elongated, having the length two times the width. Low crown with the main cone assimetrically placed. At the left sidc of the main cone there are two sub-cones or secundary cones observed in lingual view; at the right side, three ~ore are presen.ted, all of them joined by a median carina from which arise several ridges. The ndges of the mam cone are 
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ramified near the belt line which separates the crown from the base. Base very weU developed, 
higher than the crown, projected to the lingual face. 
Description: Holotypus MP-M-92 
Tooth laterally elongated. with the length 
two times the width. Low crown formed by 
one main cone and several sub-cones apically 
joined by a carina. The main cone is the 
largest one. has an obtuse point and it Is 
assimetrically placed. From its apex ridges 
arise foc all sides, sometimes in a ramifying 
way. When observed in a lingual view, there 
are three minor cones or sub-cones at the 
right side of the main cone and two at the left. 
side. All of them present ridges. On the 
lingual view the ridges are very numerous and 
delicates. From the apex of the main cone 
arise Ove long and three short ridges. The first 
sub-cone placed on the right side ,of the maln 
cone presents probably three ridges; the 
second bears one or two and the third has a 
pronunced one. Considering the left. side of 
the main cone rise two ridges near the 
extremity of the crown presenting bifurcations 
just in their bases. On the labial s)Jrface the 
main cone presents five long and strong 
ridges ramified near the belt line, which 
separes the crown trom the base. The first 
sub-cone placed on the right side of the maln 
cone presents one little ridge and two others 
very strong; the second sub-cone presents 
only ooe strong ridge. On tile left. side of the 
main rone, the first and second sub-cones 
present two long but slender ridges each one, 
while the third sub-cone bears only one. The 
base is broader and taller tilan the crown. It 
bears strong furrows and foramens on the 
lingual and inferior sides. In lateral. view It Is 
extended to the lingual side like an eXpansion 
and to the labial and laterals sides in a slight 
way. 
Discussion: OTodus mUleri sp. nov. can be 
compared with three other species belonging 
to Carboniferous beds from United States and 
Europe. In the crown and base general 
aspects it resembles OTodus variabilis 
Newberry from tile Black Shale of Waverly 
Group from SclotoviUe, Ohio and Vanceburg, 
Ky. However Orodus milleri sp. nov. differs 
from the other by the ridges on the lingual 
and labial faces of the crown and by having 
the base Inferiorly expande<l and broader 
than the crown. OTodus variabilis has ridges 
only ()["J the llngual face of the crown and the 
narrow base is truncated on the inferior 
border. 
Orodus milleri sp. nov. resembles also 
OTodus ramosus Agassiz from Armagh, 
Ireland and from Kinderhook Group of 
Rockford, Indiana. Both have the crown with 
the Slll"l""e rate width-length; the maln cone has 
a sub-med.ian disposition forming the higher 
apex of the crown and a single carina joins 
the main cone to the other sub·cones. 
However OTodus millen sp. nov. dirrers from 
OTodus ramosus by having the main and 
sub-cooes which form the crown with much 
more def1ned form; by having a smaller 
number of ridges being also more delicate 
and stmlghter than those of OTodus Tamo.!US 
and by having the base inferiorly eXpanded. 
The new species Is also similar 'to OTodus 
ornatus Newberry and Worthen, trom Keokuk 
lJrnestone of Warsan and Navoo, Dllnols. 
However the two species have the 
follOwing differences: OTodus milleri sp. nov. 
has the crown medially wide becoming 
gradually slender to both extremities and It Is 
slightly bent to the Ungual face. Orodus 
ornatus has a straight crown which maintain 
the same width on the median part as In the 
extremities but In the minor fonns the width 
of the median part Is equal to half or quite the 
halft of the total tooth lenght. The base Is 
narrower than tile crown and sometimes 
oblique to the crown. 
Genus Ctenacanthus Agassiz, 1835 
Ctenacanthus sp. 
PI. XII. fig. 2; PI. XV, Og. 5-6 
Description: Hypotypus MP-M-lOO 
Ichthyodorullte with ridges and furrows In 
its surface. In lateral view, six broad, straight 
and very well defined ridges can be observed, 
which desappear on the third inferior part of 
the posterior or ventral side of the spine. The 
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base is very well developed and smooth. In 
some places, where the base Is eroded, 
straight and slight striae of the Internal 
structure are seen. It is laterally compressed 
forming an acute angle In the anterior or 
dorsal side and a concavity In the posterior or 
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ventral side just in the medular canal place. 
The dentlcles or spines rows disposed along 
the lateral edges of the posterior portion are 
not observed because this fossll represents 
only a fragment of the basal part. 
TIle histological section in th1B specimen 
does not.show the complete internal struct.ure 
because it WJlS done at the begmnlng of the 
ridges. This structure may be observed in the 
pleslotype MP·M·93/ (Pl. XV, fig. 5) . 
In the pleslotype Mp·M·94 the cross 
section was done in a higher level showing the 
very well developed medular canal 
surrounded by the orthodentine. From this 
canal it is observed thick tubes someUmes 
rammed crossing the orthodentlne and 
reaching the same zone. The trabecular 
dentine covers the orthodentine in the apical 
and laterals parts of the Ichthyodorullte and a 
nne vitrodentlne layer covers the whole spme 
(PI. XV, fig. 6). 
Discussion: The external characteristics and 
histological sections correspond to those of 
Ctenacanthus diagnosis. However, the species 
was rot determined because the fossil 
material was represented only by Its basal 
part and by some fragments. It resembles 
Ctenaoanthus sulcatus Agassiz, from the 
Carboniferous L1mestone Of Bristol. Great 
Britain (Davis, 1883; PI. XLV, fig. 3-3a). Both 
have straight and broad ridges on the surface 
and the outline Of the transversal sections are 
similar. But while Ctenacanthzu sp. presents 
the grooves as wide as the ridges, 
Ctenacanthus sulcatus has the grooves 
narrower. 
Sub-Classis Acanthodii? 
Pl. xn, fig. 3-4 
Description: Hypotypus MP·M-98 
Ichthyodorullte fragment presenting 
longitudinal ridges ornamented with round 
nodules. At the lateral and inferior part of 
these nodules small pores longitudinally 
disposed are present (Pl . xn, fig. 3A-B). 
Discussion: ThIs Ichthydorullte tragment is 
very shnilar to the tragments of Acanthodll 
found by Gross (1971) from the Baltic See. 
Those fragments belong to toraxic and 
dorsal fins tram Beyrichia LImestone of the 
Devonian of North Germany (PI. vm, !lg. 22a, 
23 and 24; PI. X, fig. 12). It may be also 
compared with Ctenacanthus which presents 
nodulose ridged Ichthyodorulltes, somewhat 
slmUar to the rests described here. Because of 
the expose above, the author put this 
specimen In the Sub-Classis AcanthOdil with 
some doubt. 
Description: Hypotypus MP-M-I01 
Plate shape fragment having single or 
sometbnes ram.l.J:led strong ridges. The base Is 
smooth bearing inferiorly some foramens, 
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probably pores of nutritive canals. Canals 
disposed in an UTegUlar manner could be seen 
in a broken side of the specimen. 
Discussion: Gross (1971) in his work about 
Acanthodll rests describes lltUe poligonal 
plates naming them as "tesserae coronat.ae" 
(p.IO), which were found associated to 
Nostolepis .striata Pander. 1856, trom the bone 
beds of Beyrichia Limestone, Northern 
Germany. These plates present one to various 
crowns which could be l'used or Isolated on a 
straight base, with the Inrerior surface 
presenting various apertures of vase canals 
(PI. In. tl.g. 4· 13, 15-19). Pander suggests that 
these plates could be joined to bigger bones 
by the presence of these apertures. It would 
be probably part or the exocranlum or dermal 
elements. The specimen described and tlgured 
In this paper presents morphological 
structures somewhat similar to the 
AcanthodII plates described by Gross. 
Because of this, the specimen Is refered to 
the Sub-Classis Acanthodll, despite of some 
doubt. 
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C - RESULTS FROM THE STVDY OF 
FISH REMAINS 
1. Ichthyodonts, ichthyodorulites and 
paleoecology of Passa Dois Group or 
Rio Grande do Sui State 
The association of Ichthyodonts and 
Ichthyodorulltes found at Estrada Nova 
Formation, in the Rio Grande do Sui State is 
represented by the genera Xenacanthus 
Beyrlch, OrOOus Agassiz and Ctenacanthus 
Agassiz. In the ichthyodonts association of 
Irati Fonnation it was found the genus 
Xenacanthus and three other specimens 
which JrObably belong to new genera. Among 
the genera above, Xenacanthus seems to be the 
more constant and representative of the 
Permo-Carbonlferous elasmobrancbl, which 
inhabited the old Coal Measures and other 
contirental subaqueous environments, which 
had produced the typical black shales, the 
red-beds and bone-beds found in Europe and 
United States. 
Among the species of Xenacanthus 
already described to the United States It is 
registered one species for the Coal Measures 
beds of Linton, Ohio, associated with many 
amphibians, two species for Wichita and Clear 
Fork Fonnation, Permian of Texas, and one 
for the Permian of Chickascha Formation, 
Oldahana Permian, that represent a deltaic 
sedimentation with an associative fauna of 
PaIeoniscids fish, amphibians and repWes. 
In England this genus Is represented by 
fourteen species at the Carboniferous and 
Pennian Coal Measures. Some species are 
also registered for the "Terrain hou1ller de 
Commentry" (AllIer), France and for the 
"Schistes houillers de Ruppersdorf' (Boht!me). 
Ctenacanthus and OrOOus are frequently 
found together in a large number in marine 
Permian and Carboniferous of United States 
and Europe. For this reason Newberry (1875) 
thinks that probably they belong to the same 
animal. At the United States forty three 
species trom a total of forty /lve species 
known are associated to marine faunas In 
sediments of Waverly Group, Burlington 
Group, Keokuk Group, St. Louis Group, 
Chester beds, at Ohio, Pennsylvania, 
Kentucky, Michigan, etc. Fourteen species are 
registered for several beds of Mountain 
Limestone, Carboniferous and Pennian of 
PESOUfSAS, PORTO ALEGRE. AGOSTO '975 
England at Annaght, Bristol, Yorkshire, 
Salop, etc; and four others to the marine 
Carboniferous of the Kusnetzk Basin, of 
USSR. The genus Orodus has thirteen 
species registered in USA and fourteen in 
Englan:t, at the same beds already mentioned 
for the genus Ctenacanthus. 
However Newberry (1889) commenting 
about the fauna of fI.sh found at the Coal 
Measures in USA, whish ls typical of fresh 
water environments, registeres. some speeles of 
Elasmobranchli with large distribution and 
occurrence, as Ede$tm, Ctenacanthm, 
Megalichthys and Rhb:ooIU (p. 210). ThIs 
means the presence of characteristic marine 
forms in a representative fresh water 
envirorunent as Is indicated by Its fauna of 
amphibians, ganotd flsh and of one typical 
Elasmobranchll as XenacanthlU. 
In all Passa Dols Group of the Rio 
Grande do Sul State, associations simllar to 
that registered by Newberry (1889) are found. 
At the Irati Fonnatlon It is registered rests of 
ganold Ilsh, Xenacanthta and three other 
types of Elasmobranchlimorpht of an 
indetennlned genera. At the base of the 
Estrada Nova FonnaUon are found 
Paleonisc.lds, Coelacanthides, Xenacanthu$, 
Ctenaa:Jnthus and Orodus. At the upper part, 
at the Almada facies, the last two genera of 
Elasmobranchl1morpbl are absent, appearing 
remains of an amphibian. 
After these considerations It ls possible to 
conclude that: 
- The genera Ctenacanthm and OrOOus, 
which have been found In marine 
environment, can not be used as typical 
elements to characterize this type 
of environment in the Passa Dels Group. 
- By the other hand, the presence of an 
associative fauna of Elasmobranchll in the 
Irati Fonnation and in the lower part of the 
Estrsda Nova Formation, Cavelra facies, 
means a strong posslb1llty of a mlxohallne 
environment. 
- So, the occurrence of Xenacanthus, 
Ichthyodonts and scales of Paleonlscids and 
Coelacanthldes scales at the Irati Formations 
beds and Cave·tras facies (Estrada Nova 
Formation), associated with a fauna of 
ElasmobranchU, could represent a 
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tranSJX)rted charge trom a continental 
envtromnent to tlle interior ot a bay or Interior 
sea. 
- Finally tlle presence ot Paleonisclds 
remains, Xenacanthus and, also, an 
amphibian at the Annada Facies, upper part. 
of Estrada Nova Formation Indicates a 
change of environment, conftrm1ng a 
subaqueous deposition typl;:ally continental. 
2. Ichthyodonts, Ichthyodorulites and 
associated fossils in the cOnt!iatiOD 
and datatioD or Permian beds of 
Bruil. 
Ichthyodonts and Ichthyodorulites, and 
tlsh scales are reg1stered for Irati and Estrada 
Nova beds, from Rio Grande do Sui to SAo 
Paulo State and probably they can also be 
found in GolAs and Mato Grosso States and 
all over the extensions of the ParanA Basin. 
At Plate xrn It 18 represented the 
Ichthyolaunule associations of Estrada Nova 
Formation of Rio Grande do Sul and SAo 
Paulo. It Is possible to verity the presence of 
comum elements in both associations as I'I.sh 
scales and teeth of the same type, belonging 
to the Paleonlscids Group. Besides these, the 
genus Xeno.canthus, typic of fresh water 
faunula, Is also represented. 
Unbrtunately, the total tooth was not 
found, but only Its basal part, presenting 
insutftclent elements to make spec1tl.c 
comparlslons. Mendes (1952) reports the 






already rete red 
and 
to 
Santos (1946) describes Xenacanthus aIbu-
QueTquei Santos and Ctenacanthus 
maTanhensf.! Santos found in an outcrop of 
Pedra do Fogo Fonnatlon, 5 Km to the south 
of Pastos Bons, in the road that links this city 
to Nova York, in MaranhAo State. Santos 
registers also a great amount of Palaeoniscidae 
scales. besides some CrossopterigU teeth. 
Price (1948) describes from the same 
Formation an amphibian of the family 
Archegosaurtdea - PrUmomchus plummen 
Price (4 Km to the south of Pastos Bons). 
ThIs species was associated with I'I.sh 
remain!; described by Santos (1946). 
Price compares the amphibian ot Pedra 
do Fogo with those found In the Pennian of 
Russia: PlatlloPS rickaTdi Twelvetrees (ISBO) 
and P. stuckenbeTgi Trautsechold (1884) trom 
Zone I (Rhopalodon) and n (Titanophareous) 
from Middle Pennlan (Kazanians) from 
Occidental Urals and PlatlloPS watsoni 
Etremov (1933) from Zone m (PeUcosauriano) 
trom the Limestones ot the Upper Permian 
trom WJa,tka River, all of them In association 
with ft.sh remains. 
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Plwnmer et aUI (1946) register the 
occurrence of sWc1fted woods In the upper 
beds ot this Formation - Psaronius sp. and 
ostracodes, nsh and amphibian remains In the 
lower beds, referlng a Pennian age to this 
Fonnatlon. 
Mesner and Wooldridge (1962) suppose a 
marine origin to the lower part of Pedra do 
Fogo Fonnation and a continenLal origin and 
remaining see to almost all other beds of this 
FonnaUon. comparing these beds with irati. 
Serra Alta and Terezina of ParanA Basin. 
CUnparlng the vertebrates fauna from 
ParnaJba Basin with that one of ParanA, 
amphibians fossUs are also found: one in 
ParanA State and other In Rio Grande do Sui 
State. 
Barberena and Daemon (l974)mentlon the 
occurrence of Pla/;yCT]1S Twelvetrees from the' 
upper part of Serr1nha Facies and compare It 
with those ones found In the amphibian 
faun1sUc zones of the Continental Permian of 
Russia, proposed by Etremov and Vjushkov 
(1955). There, the genus P/atyops detennines 
three faunistics complex: P. rickardf 
Twelvetrees distributed trom the Lower to the 
Middle Ka.zanIan: P. watsoni in the Upper 
Kazanian and P .stuckenbeTgi trom the Lower 
to the Upper Kazanian. 
1b1s same correlation was already made 
by Price (1948) when he described 
Prionosuchus plummerf from Parnaiba Basin. 
The upper part of Zone n of the zonation 
refered above Is put by many authors in the 
Lower Tartarian. 
Efremov and VJushkov (1955), In 
Barberena and Daemon (1974), compare the 
Russia Continental PermIan with Karroo 
Basin (South Atrlca) concluding that the 
Upper Kazanlan and Lower Tartarian 
sediments or Russia correspond to the Lower 
Beau/crt Series of Karroo Basin. This Serle 
presents also three zones, being the middle 
one characterized by the reptUe Endothlodon, 
which was already refered to Ole upper part of 
Rio do Rasto Formation, ParanA State. by 
Barberena and Daemon (1972). 
By the study or the vertebrates fossiles 
Barberena and Daemon (1974) put ruo do 
Rasto Fonnation between the end or the 
Upper Kazanian and the beginning or the 
Lower Tartarlan, estabUshlng a correlation 
betwem Karroo and ParanA Basins and, also, 
with the Russia Continental Pennian, which 
was already done by Pinto (1972) through the 
insects. The remains of PiatJlops sp. trom 
Serrlnha facies, ParanA State, are found 
associated. with scales and lchthyodonts of 
Paleonlselds. 
The occurrence of amphibian (auna In Rio 
Grande do Sul State is found In the upper 
part or Estrada Nova Formation, on the Road 
BR-l53, KIn 27. nus material Is been studied 
In Departamento de Paleontologta e 
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Estratigratla da UFRGS. 
XenacanthU3 samon Wllrdig-Maclel, sp. 
nov. and scales and lchtbyodonts of 
Paleonlscids were found together with those 
amphibian remains. 
With all those data exposed, were made 
comparative tables among Rio Grande do 
Sul, ParanA and SAo Paulo States from the 
Parana Basin and MaranhAo State from the 
Parnaiba Basin. These ~bles are represented 
on 77 a 80 and present the stratigraphical 
dlvislms, lithology and the vertebrates fossil 
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conterxi from Passa Dots Group and Pedra do 
Fogo FonnaUon. 
It is concluded that Passa Dols Group in 
RIo Grande do SuI State Is dated as 
Uftmskian to Upper Kazanlan. The upper part 
of Estmda Nova Fonnation could reach the 
Lower Tartarlan. 
ThIs conclusion was based on the 
correlations of Insects, crustaceous, 
conchostraceous, amphibians, reptiles and 
some plants remains and pallnomorphes 
with those of Karroo and Kuznetzk Basin. 
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SINOPSE 
PESOUISAS. PORTO ALEGRE. AGOSTO '915 
Este trabalho tenta inidar de maneira siste-
matica a utilizay30 dos ichtiodontes, ichtiodoru-
litos e escamas na eSlratigrafia, como indicado-
res bioestratigraficos, mostrando-os eomo f6sseis 
igualmente uteis na eorrelay30 e datayao das ea-
madas e na definiy30 de ambientes_ ~ por isso 
analisada a tafoiehtiofaunula da Formay30 Es-
trada NoYa, e, para fins de eomparayao, a da 
Formayao Irati, no Estado do Rio Grande do 
SuI. 
Sao considerados nesta analise, no momen-
to, apenas os iehtiodontes e ichtiodorulitos 
ocorrenles nestas formayi5es, sendo feito urn es· 
tudo taxinomieo natu ral com descriyio de tres 
espeeies novas de Elasmobranquios e utilizada, 
tamMm, urna elassifieay30 bascada em padroes 
ou tipos morfo16gicos de dentes, no grupo dos 
Paleoniscideos, que of ere cern algumas restriyoes 
para a sistematica natural. 
As espedes descritas para a FOrmSy30 Estra-
da Nova sao Xenacanthussantosi Wiirdig·Maciel j 
sp.nov. e Orodus milleri Wiirdig-Maciel , sp.nov. 
e para a Formay3o Irati Xenacanthus pricei 
Wtirdig-Maciel, sp.noY. 
Sao determinadas duas associayOes cataete· 
risticas e distintas para cada uma dessas forma-
yOes. 
As associayOes de ichtiofaunula encontradas 
indica", urn ambiente sub-aquoso com baixo fn-
dice de salinidade no infdo de deposiy30 do 
Grupo Passa DOis, para se tornar ao final fran-
camente continental, com aguas doces. 
A idade dos terrenos e inferida a partir da 
flora e fauna ja des.:rita:; anteriomente, do U-
funskiano ao Kazaniano para as Fomtayi5es 
Irati e Estrada Nova, e, possivelmente, Tarta-
riano Inferio r para a parte superior dessa ultima, 
assim como para a Formay30 Rio do Rasto, 
que foi depositada somente na parte central da 
Bada do Parana. 
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PARTE I 
A - INTRODU~AO 
I . Objetivos 
o presente trabalho tern como prlmeiro 
objeUvo Inlclar de forma sistematica a apliea-
cAe de dentes,lchtlodorulltos e escamas de 
pelxes ns estraUgrana. Criam-se para Isso 
novas ~nlcas de descricAo morlolOgica e 
sistematizaCAo, que, posslvelmente, pennlti-
rAo wna mats adequada e eftciente aplicaCAo 
desses elementos, proporcionando meihores 
e mats compJetos resultados estraUgn11I.cos. 
Por outro lado, lnicJa-se sua apllcaCAo no 
estudo do Grupo Passa Dots. Com essa 
finalldade e reallzada a descri\;Ao dos ichtio-
dentes e Ichtiodorulltos da FormaCAo Estrada 
Nova e, em parte, da FormacAo Irati. usando-
se nAo 56 urna sistemAtica natural como 
Dutra, por dennh;;A.o de tlpos morfolOgicos, que 
resultanl., no n.Jturo, em urna para taxa. A 
sistemAtica natural, ah~m de pennltir urna 
mais raplda aproximacAo da idade dos sedi-
mentos, rcmece, tambem, elementos para 
estudos paleoecolOgicos e paleogeogrMicos. A 
segunda, que utillza a dennit;Ao de tlpos 
morfol6g1cos, servlra especialrnente a estraU-
grafta, acredltando-se que seu estudo favore-
cera a correlac;Ao de estratos dentro da Bacia 
do Parana e mesmo em outras areas do BrasH 
ou do exterior. 
2. Primeiros trabalhos 
A apllcac;Ao de restos de pelxe na estratl-
grana como Indlcadores bloestratigraficos sur-
glu entre n6s como prlmeira Id~la h3 mals de 
qulnze anos atnis com 0 Professor Iraja Da-
miani Pinto. do Departamento de Paleontolo-
gla e Estratigrafla da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sui.Chegou ele a Iniciar com a 
Profa. UIla de OmeUas, domesmo Departamen-
to. umtrabalho de preparac;Aoeselecionamento 
de dentes e escamas provenientes de sedimen-
tos paleoz6lcos dos Estados do Rio Grande do 
Sui e SAo Paulo. que, entretanto, ficou inter-
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rompldo pela prioridade e interesse de outras 
Areas de mlcropaleontolOgla, em desenvolvi-
mento no setor. 
Em 1971 , Marlene Barcellos, sob orienta-
C;Ao do referldo professor. !nlcla. com parte 
desse material, sua Dlssertac;Ao de Mestrado. 
Nesta Dlssertac;Ao, sob 0 titulo "Escamas e 
dentes de pelxes da FAcies Bud6. Sub-Grupo 
Ita~, R.G.S.", apresentada em 1973. a auto-
ra reallza urn estudo inlclal de morfologia de 
escama e reglstra a Woichtiofaunula daque1a 
fAcies. Durante a reallzat;Ao deste trabalho. 
teve 0 Departamento a preclosa colabora~ao 
do paleolchtl610g0 brasileiro Dr. Rubens da 
Silva Santos. 0 qual nAo 56 se entuslasmou 
pelo assunto. como vern esUmulando 0 estudo 
dos mesmos. 
Nos wlimos tempos este Upo de estudo 
vern sendo apllcado com sucesso na estratl-
grafta, como 0 comprovam os trabalhos de 
Gllkman (1964). da Academia de Ci~ncias da 
USSR. que atrav~s da utillzaCAo de dentes de 
tub8.l"Oes deftniu doze zonas do Paleogeno da 
Russia e Pledge (1967). que tamMm reallzou 
urn trabalho do mesmo cunho. utillzando 
dentes de ElasmobrAnqulos coJetados em 
fonna~Oes terclAr:\as da Australia do SuI. 
consegulndo marcar duas Idades, do Eoceno 
MMlo ao Superior e do Mloceno Inferior ao 
M~dio. sem entretanto detlnlr zonas. 
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4. Estratigrafia do Grupo Passa Dois no 
Estado do Rio Grande do SuI. 
o Grupo Passa Dois aflora no Rio Grande do SuI numa faixa de sedimentos em (onna de 
arco, corn a concavldade voltada para sudes· 
te, conflnado entre as elevac6es formadas pelas rochas do embasamento cristalino e pela encosta do Planalto BasAlUco. Geogra-Ocamente, segundo Ab'Saber (1960) estes sedi-
mentos afloram na Depressao Periferica do 
Estado. 
No Rio Grande do SuI estA formado por dUas lU'lidades lito-estratlgr.Uicas: as Forma· C6es Irati e Estrada Nova. Seu contato inferior 
e gradaclonal com 0 Grupo TubarAo e 0 
superior, com a FormacAo Rosario do Sui, e discordante. 
o Grupo Passa Dots no Rio Grande do Sui a~ algum tempo era pouco conhecldo. White, I.C.(l908), que propOs este gropo como Serle Passa Dots, fol 0 prlmelro a regtstrar no Rio Grande do SuI a presenca dos folhelhos pretos do Irati. em vArios locals nas areas de Cachoeira, Sao Sepe. Sao Gabriel. e em amos· 
tras de sub·superflcle retlradas de urn furo de 
sondagem reallzado em Xarqueadas, onde 
encontrou urn dente de repUI multo seme-Ihante ao de MelOSaU1"U3. Assinalou tambem a 
poucos qull6metros de SAo Sepe, afloramen· 
tos dos folhelhos Estrada Nova com leltos cal· 
c(feros lncluindo fragmentos de crustaceos e 
algumas conchas, confundlndo provavelmente 
estes sedimentos com os da Formal;Ao Irati, 
onde e caracterfstica a ocorrencia de crustA-
ceos. 
Gordon Jr. (1947), em seu trabalho sabre 
as formac6es gondwAnlcas do ParanA, santa Catarina e Rio Grande do SuI, utillza a 
mesma classlncaCAo para as camadas do 
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Passa Dois nos ires Estados, mantendo as denominal;6es Serra Alta, Tereslna, Serrtnha e 
Morro Pelado. Entretanto, nao define ou carac· 
teriza nenhuma area como tal no Rio Grande 
do Sui. 
Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) 
assinalam aOoramentos da Formacao Irati a 
oeste e suI de Bage, na regiAo de Dom Pedrtto 
e SAo Jertmlmo. caracterizada por seus f6ssels 
tfplcos, Melolaurus brasiliensis Mac Gregor e 
Pygaspis sp. Aos sedimentos de posiCAo supe· 
rior ao:;; rolhelhos irati denominaram de cama· das Serra Alta, registrando-os nas areas de SAo Jeronimo, Sage e Dam Pedrtto. Entre· 
tanto, os autores comentam que estes sedi-
mentos diferem dos de Serra Alta que afloram 
em Santa Catarina e Parana, pela presenl;a 
nos mesmos de leitos calcarlos com restos 
vegetals como GI03l0pterl.s sp. e Lycopo· 
diopsis derbyi (Renault), pela malor predoml-
nAncla de slltitos e est.raU!lcal;Ao Irregular, 
enquanto que aquelas seriam mals argllosas e 
com estratlncacAo regular. 
Machado e Castanho (1957) reallzam urn 
trabalho de pesqulsa sobre carvAo mineral 
nas Areas de Mina do LeAo, SAo Jeronimo e Cachoelra do SuI, com 1550 delxando contri-bulCOes bastante vallosas a estratigraQa do Gondwana do Rio Grande do Sui, Inclusive ao Grupe Passa Dois. Com a descrll;Ao de 
testemunhos de sondagem de Minas do LeAo, 
caracterizam a lltologla, estruturas e tipos de 
relac6es estratignUl.cas encontrados nos sedl· 
mentos do Grupo Passa Dois. J:: importante 
asslnalar aqui 0 seguinte comentArio dos 
autores: "a fllcles do Irati na area afasta·se 
sobremanelra daquela que lhe e tfplca e cada 
unidade passa a outra atraves de gradaUva e 
sutil translCAo dl1l.cultando a nxal;Ao de horl-
wntes limltantes". 
De manelra geral descrevem (p. 16 e 17) a Formar;Ao Irati como uma seqQ~ncla de "fo 
Ihelho:;; s[]ticos cinza phlmbeos para escuros, 
mlcAceos, delgadamente listados em cinza 
claro, graduando acirna a sUtito para arenlto 
nno, micA ceo, bandeado em clnza claro e 
escuro por calcl1l.cal;Ao dlferenclal (aspecto 
varvftico). com velos e n6dulos de carbonato de clUdo, superiormente assoclando--se com 
sJltlto cinza claro ou arenlto tino cinza esver· deado com mllimetrica estratificacAo cruzada, pequenos nOduIos de plrita e nna materia 
orgAnics dlsseminada. Urn pouco aclma ocor· 
re a.s vezes urna brecha fossUHera esverdeada 
contendo pel;as de Mesosaurfdeo·'. 
Os autores caracterizam a Formal;Ao Es· 
trada Nova (p. 17) como urna sequ~ncla onde predominam os "folhelhos ltsos cinza claros. 
sfitico:;;, entre os quais ocorrem espacadamen· 
te delgados horlzontes lentlculares de cal-
cllrio:;; lmpuros clnzas ou cremes e se lnterca· 
lam, no topo rolhelhos esverdeados ou roxos e grandes nOdulos calcl1rlos arroxeados seguida· 
mente apresentando milimetrica estratiflca-
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~ao cruzada". 
Em post scriptum (p. 39), Machado e 
Castanho (1957) acrescentam importante 
adendo para a caracterizacao da Fonnac;Ao 
Irati no Rio Grande do SuI. Verificaram na 
sondagem PN- l8-RP a presenca do Irati em 
sua facies tlpica: predominancia na metade 
basal da perfuracao de folhelhos pretos. com 
teor betuminoso. 
Amaral (1971). estudando aIloramentos da 
Fonnacao Irati no Rio Grande do SuI. chega 
a conclusao que esta Fonna~ao apresenta-se 
geralmente aUplca. dizendo mesmo mio ter 
nenhtuna semelhanca com 0 Irati estudado 
nos demals Estados. Comenta, ainda, que na 
reglao de SAo Sepe-Formlgueiro suas 
rochas apresentam !'ratura conchoidal carac-
teristica dos pelitos Serra Alta, com coloracao 
cinzenta escura, mlcAceas e sem 0 menor 
vestigio de pirobetume. Padula (1968) consl-
dera estes sedimentos, constituldos de folhe-
Iho cinza-escuros, macicos, com fratura con-
c6ide, com intercala~Oes de lentes de calcaria 
amarelo-palha e. muitas vezes. recortados por 
abundantes veios silicosos. como FonnaCao 
Serra Alta. colocando af 0 limite da FonnaCao 
Irati. 
Figueiredo Filho (1972) apresenta urn es-
tudo sobre a faciologia do Grupo Passu Dois 
no Estado do Rio Grande do SuI. Uma vez 
que a tafoichtiofaunula aqui estudada perLen-
ce as Wlidades e locais estudados pelo refe-
rido autor, se fara urn breve resume dos reSUl-
tados de seu trabalho. acrescentando alguns 
novos dados sobre contel1do fossilffera. 
Segundo Figueiredo Filho (1972) 0 contato 
das Formac6es Irati (Grupo Passa Dais) e 
Palenno (Grupo Tubarao) e gradacional. e 
considerado desta forma. arbitrario. 
Por est.e motlvo. tomou como criteria para 
marcar 0 limite entre as FonnacOes Palermo e 
Irati 0 apareclmento, cada vez mais frequenLe 
na sequencia, de lentes calcarias de cor 
amarelo-palha. de uma iaminacAo dos sedi· 
mentos em leit.os escuros e claras e 0 corres-
p~ndente escasseamento de estruturas de 
escorregamento. perturbando a estratincacAo. 
que e wna ocomncia caracterfstica na For-
macao sotoposta. A espessura destas lentes 
calcarias e ao redor de 20 a 30 cm e 0 
diametro vai desde 30 cm ate 1m. 0 estudo de 
Uiminas delgadas mostrou que estas concre-
cbes sao 0 resultado de urna calcificaCao do 
proprio sedimento. 
A passagem das Formac6es Palermo e 
Irati e tipica e uniforme ao lange de todo 0 
Estado. porem 0 desenvolvimento vertical das 
rochas da FormaC;ao Irati no Rio Grande do 
Sui varia de facies de acoreto com a regiAo. 
Para a marcacao do contato entre as 
Formac6es Irati e Estrada Nova, Figueiredo 
Filho escolheu 0 nfvel constitufdo pelo apare-
cimento das cores vennelhas entremeadas 
com as core.s cinza c1aras. que acoITia junta-
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mente com 0 desaparecimento das lentes 
calcarias de cor amarelo-palha. e que, de certa 
forma, e quase constante em todo 0 Estado. 
ocomncia esta ja rererida por Machado e 
Castanho (1957). 
Outra ocorrencia que serve de goia estra-
tigrAfico, verificada peJo autor, e a presenca 
de veios de snica na metade superior da 
Formai;8.o Irati. Estes ocorrem das primelras 
cores vermelhas da Formacao Estrada Nova 
para baixo, na area aIlorante a oeste do 
Arroio Irui. Do Arroio Iml para estes velos 
silicosos na~ se desenvolvem; entretanto, e 
caractertstlca nessa mesma altura estratigraH-
ca, a ocorrencia de lenLes calcarias com estru-
tura cone em cone. Estes sAo os Umltes 
superior e inferior tornados para 0 estabeleci-
mento da unidade estratigranca Formacao 
Irati. 
Com a anAlIse de varios perns geol6g1cos 
realizados nas areas de Blboca, Caveiras e 
Tiaraju, situados respectlvamente nos Munlcl-
pios de Plnheiro Machado, Dom Pedrito e Sao 
Gabriel, Padula (1968) e Figueiredo Filho 
(1972), verificaram a presenca, na FormacAo 
Irati, de dois pacotes de folhelhos pirobetumi-
nosos separados por uma camada de folhelhos 
dnza, de fratura conc6ide. com lentes de 
calcario. Estes folhelhos pirobeturninosos 
tambem est.ao associados a lentes de calcario 
que muitas vezes contem costelas, vertebras 
ou outros restos de Mesosautus. Rosier 09701 
jA havia registrado na area de Biboca restos 
de MesosauT"U.S brasiliensis Mac Gregor. Pinto 
(1972a) e DeIlazana (1973) descreveram para 
uma lente de calcaria a margem direita do 
Rio Santa Maria. na localidade de Passo de 
SAo Borja. respectivamente. impress6es de 
insetos e p61ens e esporos. E. tambem comum 
nas Areas de Biboca, Dom Pedrito e Sao 
Borja. essas lentes serem constltufdas quase 
que exclusivamente de fragmentos de carapa-
ca de crust.l\ceos. formando leitos da oretem de 
0.5cm. 
Destes locats e de sao Gabriel. Pinto 
(1971) descreveu impress6es de cmstaceos 
pigocefalomorfos, que foram encontrados em 
folhelhos pretos. Estas lentes apresentam 
freqtlentemente estratificaCao nltida e urn 
desenvoIvlmento lateral maior que as lentes 
nao associadas a folhelhos pretos. alcancando 
normalmente mais de 10m de di:\metra. po-
dendo se destacar na topografia atraves de 
feic6es mesetlformes. 
Segundo Figueiredo Filho (1972) nas 
areas onde nao ocorrem os folhelhos 
pretos pirobetwninosos, entre os dois limltes 
antes mencionados, ou seja, entre as primei-
ras lentes de calcArio e as primeiras cores ver-
melhas, ocorre wna sequencia de folhelhos e 
siltitos clnza-chumbo, com estratificacao fina. 
as vezes milimetricamente cruzada. Ao longo 
de toda sequ~ncia ocorrem Jentes calcArias de 
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coloracao caracterlsUcamente amarelho-palha 
pelo intemperlsmo e nivels calciferos breeh6l· 
des onde foram encontrados restos fosslllza-
dos deMesosauTos, a1~m de escamas e IchUodo· 
rulltos de Paleoniscideos e ElasmobrMqulos. 
Esta sequ~ncia, nas bordas, tern cerca de 30 m 
de espessura e, mats ao centro da Bacia, ao 
sui do Rio Jacul, atlnge ao redor de 80m 
Em alguns niveis sDtlcos, em Areas sem 
folhelhos plrobetumlnosos, ocorrem lmpres· 
sOes de folhas Glossopteris e Impress6es de 
crustAceos plgocefalomorfos, al~m de asBS de 
Insetos. registradas por Pinto (1955), 
Foram descritas, tam~m, esp~cles novas 
de trancos vegetals nB seql1~ncla, por Hessel 
(1973 - inMlto), Schrage (1973 _ InMlto), 
Guerra (1974-1974a - inedito) e Lelstlkov 
CinMlto). 
Pelo estudo realizado, Figueiredo Filho 
conclui que a oco~ncJa de folhelhos pretos 
plrobetuminosos const.itUI-se numa fAcies que 
grada horizontal e vertlcalmente para uma 
outra nAo beturninosa, com 0 mesmo con· 
Leudo fossil1fero, indlcando nAo 56 urn sincro-
nlsmo, pelo menos da parte basal, como tam· 
b~m urna contlnuldade no melo amblente, 
que posslbilltou a livre clrcuJac;Ao de animals 
nos dois ambientes. 
A presenC;a e posslbllIdade de dlstlnC;Ao de 
dUBS fAcies caracterfsticas no Irati, levou·o a 
propor informalmente; 
1) Flicies Tlaraju - "ao conjunto de 
folhelhos pretos plrobetuminosos e caicArlos 
associ ados, bem como para os folhelhos clnza 
e slltitos intercalados e subjacentes, descrltos 
no perfil SAo Gabriel para 0 norte, servindo 
como Area Upo a falxa a 1,5km a sudeste da 
EstaC;Ao ferroviru-Ja de Tlara,lu" ... 
2) FAcies Valente - "! sequencia de folhe· 
lhos sOUco e siltito clnza·churnbo. com estra· 
tlncaC;Ao tina e. ocaslonalmente, com estrutu-
ras de escorregamento, com I'ratura conc61de, 
com lentes calcru-Jas amarelo·palha que, em 
sua parte media a superior, na {trea oeste do 
Estado, apresenta-se cortada po velos obU· 
quos ! estratificac;Ao, da ordem de 2 a 15cm 
de espessura, preenchldos por snlca. A Area 
tipo estA situada 5 km ao norte de Passo do 
Valente, na estrada Bage·AceguA, a 12 km ao 
sui da cidade de Bage". 
Com relac;Ao ! Formacao Estrada Nova. 
Figueiredo FUho (1972) estabelece seu Inlclo 
no aparecimento das cores vermelho-vtnho e 
vermelho-tljoJo, Intercaladas com as cores 
aclnzentadas ou cinza szuJadas que ocorrem 
no Irati. Juntamente com a mudanca de cores 
hA urna mudanca na caracterfStlca das lentes 
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calc6rias. Logo acirna do contato, as lentes 
calc{u1as tern urna forma ov61de e apresentam 
cor cinza-claro, com tons avermelhados dis· 
semlnados. 0 tamanho varia. sendo 0 mals 
comum em tome de 20cm de d11metro, 
podendo entretanto em algumas Areas, como 
em Pantano Grande e Mina do Leilo, a1can-
c;arem 1m de di1metro. 
Ocontato superior desses lamitos ou areni· 
tos Hnos vermelhos se fez com urn arenlto 
m~dio, com estratiftcacilo cruzada acanalada 
ou planar, com conglomerados Inl'raformaclo-
nais dentro de canals. com felc;6es tlpicas de 
dep6sltos de canais de rios que, horizontal ou 
vertlcalmente gradam para arenltos lines com 
estratiftcacAo ondulada, ou para lamitos. Este 
tipo de contato foi conslderado como dlscor-
dante. Esta sequencia corresponde ! Forma-
1;80 RosArio do SuI. proposta por Gamermann 
(1970). 
No estudo da Formac;ilo Estrada Nova 
Figueiredo FUho fez vArios pertls de sec;6es em 
Bag~-AceguA. Caveiras-Ibicul da Armada e 
Tiara,lu para 0 norte. verltlcando que eram 
extremamente semelhantes. Denniu a seqOen· 
cia dos sedimentos como constltulda "por 
silUto rosa para arroxeado. seguldo de folhelho 
cinza azulado, ffssil, que grada para clma 
para cores rosadas: logo acirna, folhelho laml· 
nado a1temando cores clnzas esverdeadas e 
cor rosa: e no topo folhelhos clnza-vermelhos, 
Em tod~ conjunto ocorrem lentes calcflrias de 
tamanho da ordem de 50cm de d11metro 
malor e 15cm de espessura, que silo calciftca· 
COes do proprio sedimento. Comumente estas 
concrec;Oes possuem restos de organismos, 
sendo frequentes a ocorrencia de escamas 
gan6ides". 0 conjunto todo tern uma espessu· 
ra em tom~ de 6Om. nas dlversas sec;6es feltas. 
Segundo 0 autor, sublndo na coJuna 
estratignlftca ftcam mais abundantes os cor-
pos arenosos. A estraUflcac;Ao permanece 
grosseiramente plano-paralela. todavla a pas· 
sagem dos sedimentos nnos para mals gros· 
selros e gradaclonal, formando, entilo, Jentes 
mal delinidas de material mals grosseiro que 
ressaltam no a.lloramento. Na parte superior 
ocorrem concrec;6es caicArias em leltos gran-
des, que devem ter se fonnado no momento 
de deposic;ilo e que interpenetraram os sedi-
mentos de baixo. 
Atraves dos estudos feltos verlftcou que 
hA urna variac;ilo lateral e vertical de facies 
entre os Umites assinalados, demonstrbei 
nao 56 pela contlnuidade dos tipos de concre· 
c;6es caicArias, indlferentemente das facies 
lltol6glcas, mas tamMm pela recorrencia de 
fAcies entre esses dois llmites, especlalmente 
visfveis nas Areas de Silo Se~ e Sao Gabriel. 
Mostrou que tam~m 0 apareclmento das 
lentes arenosas na parte superior dessa se· 
qOencla nAo se da atrav& de urn nlvel 
deHnido e constante em tod~ 0 Estado, mas ~ 
recorrente e vartam em nUmero e possan;a 
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das camadas, de acordo com a situacAo 
geogn\fica, podendo, inciuslve, estar ausentes. 
Uma vez sendo passlvel se determinar em 
campo duas fAcies com caracterfstlcas IitoIO-
gicas diferentes, Figueiredo Filho (972) pro-
pOe duas fAcies: 
1) FAcies Cavelras - ... "a fAcies inferior, 
caracterizada pela abundAncia de pelltos, 
onde as cores clnza e vermelhas se altemam. 
Contem abundantes concrecoes calcfuias ellp-
soidais que SAO calcltlcacOes da pr6pria rocha, 
que afloram caracterlstlcamente no Cerro da 
Caveiras e na regtAo.adjacente, no municipio 
de Oom Pedrito, propondo-se, entAo, aquela 
a.rea como I\rea-tlpo dessa fa.cles". 
2) FAcies Annada - ... "8 facies superior 
dessa Fonnac;Ao no Rio Grande do Sui, 
caracterlzada pelas IntercalaCoes arenosas nos 
lamitos vermelhos, que tendem a ser mais 
abundantes para 0 topo. Esses corpos areno-
50S sao ienticulares, com espessuras rara-
mente superiores a 60cm, que gradam, supe-
rior e inferiormente, para sUUtos; possuem, M 
vezes, incorporadas, pequenas raspas de arg!-
las, indlcando urn retrabalhamento pelas cor-
rentes maIs fortes. A estratincaCao ~ geral-
mente plano-paralela. Freql1entement.e, tern 
leltos ca1clr1os em nfvels continuos por algu-
mas dezenas de metros. Ocaslonalment.e, de-
senvolvem-se corpos lenUculares de arenltos 
com estratiftcacAo cruzada de pequeno porte. 
Na parte superior, ocorrem, caracteristlca-
mente, grandes concre;Oes calcfferas de for-
ma elipsoldal, achatadas, com dlAmetros da 
ordem de 2m, trequentemente cortadas por 
veios preenchldos por calcita e silica. em 
algumas meas apresentando septArlas. 
A (uea tipo ~ a secAo da estrada BR-29J, 
Dom Pedrlto-Santana do Llvramento, a leste 
do rio Iblcuf da Annada, de onde tomou 0 
nome". 
A FormaCAo Estrada Nova ~ caract.erlzada 
pela presenCa de restos de Paleoniscldeos e de 
Elasmobtanqulos em todos os seus nfvels 
fossilfferos. Lycopodiopsis e Glossopteris, fo-
ram registrados por Martins e Sena Sobrlnho 
(1951) em grandes lentes calcArlas tabulares 
do aflorarnento Cerro Chato. que Figueiredo 
Fllho, estratlgratlcamente, Interpreta como 
fAcies Cavelras. 
Tambem para este a1loramento, Krausel 
(1961), in Sommer et Trlndade (1966). descreve 
Lycopodicphlofo& dollanltil Krause!. 
Figueiredo FIlho (1972) chama ainda aten-
cAo para 0 fato de que as subdlvlsOes estratl-
grAOcas apresentadas em seu trabalho, para 0 
Grupe Passa Dois, somente devem ser utlllza-
das na Area estudada no Rio Grande do Sui, 
embora multos autores jA tenham tentado 
correlacionar unldades estratlgn1ficas do cen-
tro da Bacia com as exlst.entes neste Estado, 
utillzando os mesmos nomes IA adotados para 
deftnir unidades estraUgn10cas em posit;Oes 
diferentes na seqo.~ncla. 
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5. Litologia e posic;io estraUgrifica dos ano-
ramentos e testemunhos de sonda,ens utili-
"lados. 
o material f6ss11 em estudo prov~m de 
afloramentos e amostras de sondagem corres-
pondentes 1\ Format;Ao Estrada Nova e Irati, 
no Item s'ubseqo.ente locallzadas geografica-
mente. Estes podem ser caracterlzados lito e 
estratlgraficamente como segue: 
a)Anoramento BR---.293,Km258.Fig.I ;Fotosl e2. 
Lltologicamente compreende uma camada 
formada por folhelhos sfltlcos de cor acinzen-
tada, com estratificat;Ao plano-paralela, alter-
nando nfveis sflticos de cor cinza com niveis 
mals arenosos de cor avermelhada. Os restos 
f6ssels de ichtiofauna aparecem nos nlvels 
silticos e arenosos, mas estAo melhor preser-
vados nos primeiros. Os f6ssels encontram-se 
associados a pequenos selxos ou concret;6es 
calcArias, envolvidos. as vezes, por tuna Hna 
camada de argila. No mesmo local, foi encon-
trado, anteriormente, em excursAo realizada 
pelo CUrse de Ptis-Graduar;Ao em Geoci~n­
clas, em dezembro de 1970, tun bloco de con-
glomerado fonnado por selxos medlndo em 
tomo de 5 a IOcm, envolvldos numa matrlz 
sUUca. Estes seixos sAo calc[feros e lembram 
fragmentos 6ssecs rolados de tiplcos "bone 
beds·'. Entre eles aparece grande quantldade 
de escamas, dentes e ichtlOOorui!tos. Entre-
tanto, neste ano, em uma excursAo ao local, jA 
asfalt.a.da a rOOovla e recapades os aflora-
mentos com gramineas, nAo fol passivel reen-
contrar 0 nfvel de onde foram coletados os 
conglomerados. 
o afioramento corresponde 8 parte mals 
Inferior da Format;Ao Estrada Nova e estA 
sltuado proximo ao contato com a Fonnat;Ao 
Irati, (Ver perfn Cavelras-Ibucuf da Armada, 
ng. 2), estando locallzado na Area do a1lora-
mento tlpe da fAcies Cavelras, proposta por 
Figueiredo Filho (1972). 
A NW deste afloramento, segulndo a rodo-
via que se dlrige para RosArio do SuI (foto J), 
pode-se observar sedimentos da parte m~la e 
superior da FormaCAo Estrada Nova. A SOOm, 
nesta rodovia, a FormaCAo assume seu aspec-
to t.fpico, com folhelhos rosas aitemando com 
tons mais fortes ou clnza esverdeados. A 
estratiftcacao ~ plano paralela e aparecem 
concrec;oes calcfuias ellpsoldals de cor creme 
e manchas rosa claro (fotos 4-5). Aproximada-
mente a 1500m destes afloramentos, observa-
se a parte superior da Formar,:Qo Estrada 
Nova representada por corpos arenosos espes-
50S e vennelhos. com urna granulometcia 
varlando de nna e mMla e urna estratlftcacAo 
plano-paralela bern vlslvel (foto 6). POOe-se 
verincar com freqOtmcla a present;a de estru-
tucas primArlas, como mlcroestraUncac;Ao cru-
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zada (foto 9) e "ripple marks" (fotos 7 e 10). Na 
fotc 8, constata-se ainda rastros de vermes. 
Neste local foram encontrades escamas de 
PaleoniscIdeos e fragmentes silicificados de 
madeira, aJem des referldos rastros de vermes. 
b) Afloramento Bage-Acegua, km 27. Fig. I; 
Fotos II e 12. 
Siltites de cor rosa com niveis de cor 
creme e estratilical;l'lo plano·paralela, apresen-
tando uma lente de arenito fino a medio. de 
cor rosa forte a arroxeada. Os IchtiofOsscis 
foram encontrados nesta Icnte ocorrcndo com 
restes de urn anfibio, que se enconLra em 
estudo no Departamento de Paleontologla e 
Estratigrafla da UFRGS. Estes sedimcnt.os 
correspondem A parte media e superior da 
Formal;Ao Estrada Nova e. pelas caracteristi-
cas apresentadas. correspondem a Cacies Ar-
mada. segundo Figueiredo Filho (l972). Ver 
Perfil Bag~Acegua. fig . 3. 
el Sondagem 180 (Leao). DACM. fig.) 
Os restes de peixes Coram encontrados em 
amostras colhidas a 34,9Om de profundidade. 
que correspondem a folhelhos sfltlcos clnza 
escuros. sltuados logo aelma de uma breeha 
esverdeada com restes de Mesosaurldeo. ea· 
ractertl.ando desta forma sedimentos da For-
macao Irati. Ver perfil de sondagem 180 
(Leao). fig. 4. 
d) Sondagem 179 (Leao), DACl\l.Flg. 1 
Os dentes e escamas de Paleoniscideos 
sao provenientes de testemunhos de sonda-
gem de 9.0 e 24.5m de profundidade. de 
folhelhos cinza plumbeos. micaceos. com la-
melas de areia nna e seixos de quartzo no 
topo. A 24.5m compreende uma brecha 
fossilifera . Nestas duas prof\mdidades os 
sedimentos correspondcm a Fonnat;Ao 
Irati. Ver perfil de sondagem 179 
4Leao). fig. 4. 
e) Sondagem PN-17-SJ (Leao), DACM Fig. 
Os rcst.os de ichLiofOsseis foram encontra-
~os em testemunho de sondagem. coletado a 
133m de profundidade. em sedimentos da 
Format;ao Irati. representados por slltitos ou 
folhelOOs sflticos clnza pilimbeos, mlcaceos, e 
piritosos. com nivets calclficados e urn pouco 
arenoso. Ver perfIl de sondagcm PN- 17-SJ. 
(Leao). ng. 4. 
6. PosiCao geografiea dos anoramentos e 
sondagens . 
A tafoichtlofaunula em estudo e prove-
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niente do Estado do Rio Grande do SuI. de 
dois afloramentos da Fonnacao Estrada Nova 
e de amostras de sondagens reaUzadas pelo 
DACM, Departamento Autbnomo de Carvao 
Mineral do Rio Grande do Sui, corresponden-
tes a Fonnat;ao Irati: e de urn afloramento da 
Forma<;ao Estrada Nova. em Piracicaba. Esta· 
do de Sao Paulo. com vistas a eomparac~o de 
material. 
o conteudo fOssil dos testemunhos de 
sondagens do DACM j~ foi assinalado e 
comentado por lraja Damiani Pinto em 
1957. em nota pubUcada no trabalho "Pesqui-
sa de carvao minerai na faiXa sedlmentar do 
Rio Grande do SuI". reallzado por Machado e 
Castanho (1957). 
A posi<;ao geogn'lfica dos afloramcnt.os e 
sondagens acima referidos e a segulnte: 
a) Anoramento BR-293. km 258. Fotos 1,2 e 3: 
Fig.le5 
Situa·se na localidade de Caveiras. Muni· 
cipio de Dom Pedrito. junto ao entronca-
mento da rodovla BR-293 com a estrada que 
segue para a cldade de Rosario do Sui (rOW 3) 
e, mals precisamente. nas coordenadas 
54°49'11" W e 30054 '13" N. 
b) Anoramento Bage-Aeegua, kIn 27. Fotes 11 e 
12; FIgle6 
Situa·se no Municipio de Bage. ao Jado 
esquerdo da rodovla BR-I53 , pouco antes 
do ArTolo do Salvo (fot.o II). 0 afloramento 
situa-se nas coordenadas 54008'32" W e 31° 
36'10" N. 
c) Sondagem 180 (Leao), DACI\oI, Fig. 7 
Localiza-se no povoado de Minas do Leao, 
do Jado esquerdo do Arroio Taquara. no 
Municipio de Butla. Os f6sseis roram 
encontrados em testemunhos proveniente de 
34.9Om de profundidade. A perfura<;ao encon-
tra-se nas coordenadas 52°02'58"W e 30° 
07'50" N. Ver perfH de sondagcm 180 (Leao). 
fig. 4. 
d) Sondagem 179 (Leao), DACM. Fig. 7 
Localiza-se junto 0.0 povoado de Minas do 
Leao. do lado direito do ArTolo Taquara. a 
300m de urna pequena ponte sobre este Arrola 
num antigo ramal de ferrovia que segue para 
a localidade de Conde. 0 furo de sondagem 
encontra·se nas coordenadas de 52°02'32"W e 
30007'13" N. Ver perfil de sondagem 179 
(Leaol. fig. 4. 
e) Sondagem PN-I7-SJ (Leao). DACl\1. Fig. 7 
Situa-se proximo ao povoado de Minas do 
Leao. Municipio de Buth\, a margem 
esquerda de urn arroto denomlnado Sanga 
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Funda. jW1to a urna pequena ponte. Os f6ssels 
foram encontrados a 133m de profundidade. 
A sondagem fol felta nas coordenadas 52° 08' 
04" W e 30001'59" N. Ver perfil de sondagem 
PN-17--SJ (Leao), fig. 4. 
B - MITODO DE TRA8ALHO 
Dentes, escamas e ichtiodorulitos. e ou-
tras pequenas partes de peixes sAo encontra-
das, em grande quantidade, nos sedimentos 
em estudo. Para seu conhecimento e classifi-
Cal;aO. quer seja taxonOmico ou apenas morfo-
lOgiCO, fol necessArlo seguir 0 segulnte proces-
so: 
1. Separal;ilo do material 
Os dentes e escamas sAo separados da 
rocha com 0 auxOio de agulhas hlstoJOgicas. 
sendo conveniente, muitas vezes. umidec~-las 
com urn pincel para (acilitar 0 desJocamento 
da J)el;a. No caso de rocha mais dura, ou 
material de maior tamanho. como lchtiodoru-
lItos. utiliza-se PWlI;6es ou broca el~trlca. Este 
ultimo aparelho ~ bastant.e utU na separal;Ao 
de p~as mais delicadas. fr3.geis ou de estrutu-
ra morfoJOgica mais complexa, como os den-
tes tricUspldes de Xenacanthus. 
2. Sel~o de material 
Isolados da rocha. dentes, escamas e 
ichtiodorulitos sao seleclonados por tlpos e se-
parados em laminas micropaleontolOgicas. 
Cano 0 presente estudo compreende ape-
nas dentes e lchtlodorulitos, as escamas foram 
reunidas em U\minas assoclativas. Os dentes de 
Elasmobn1nqulos, bastante caracteristlcos, fo-
ram imediatamente selecionados POl' ~neros 
e colocados em laminas. Os dentes de Paleo-
niscfdeos, devido it dificuldade de uma separa-
Cao de ordem taxonOmica, foram agrupados 
segundo determlnadas caracterlsticas morfo-
IOgicas extemas comuns. 
3. Se(:ao do material 
o material (oi (otografado usando-se as 
t.ecnicas adiante descritas, antes da realizacAo 
dos cortes para estudos histolOgicos. com 0 
fim de documentar sua estrutura geral. 
Foram feltas sel;6es longltudlnais e !.rans-
versais dos dentes de EJasmobrAnqulos e 
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Paleoniscideos. tanto das clispldes como da 
regiao basal. quando presente. com a ftnaJida-
de de wna caracterizacao mals precisa das 
especies descrttas ou urna melhor deflnlCao dos 
tipos morfolOgicos. Nos IchtiodoruUtos sAo 
feitos apenas cortes transversais, em vArios 
pontos de sua extensao. quando possivel. 
Para a realizacao de urn corte hlstolOglco. 
procede-se da seguinte maneit'a: 
a) Llmpa-se a pel;a a ser desgastada. 
b) Aquece-se na chama de uma lamparlna 
o bastao de termoplAstico. plngando-se urna 
gota do mesmo na lamina. 
c) Inclui-se e orienta-se a pel;a na gota de 
termoplAstico e, urna vez que este endurece 
muito rapidamente, leva-se a lamina Q chama 
da Jamparina. quantas vezes forem necessA-
rias, para poder orlentar a peCa na posiCAo 
desejada. 
d) Se 0 material a ser desgastado nAo 
estiver totalmente coberta. deixa-se cair outra 
gota de termoplAstico em cima e espera-se 
que esfrie. 
e) Desgasta-se a peca manualmente sobre 
pedra de carbureto siUclo de gra.o t'lno (500 a 
600 mesh), na qual ~ colocado abraslvo em pO 
(nO 600 a 1000) e agua. tendo-se 0 cuidado de 
observar 0 progresso da abrasAo na lupa. para 
que nAo ultrapasse a altura desejada. 
o Sendo necessArio 0 desgaste nos dois 
lados da pel;a, desloca-se a mesma da llmina 
com a pressao forte e seca de urna espAtula ou 
slmplesmente aquecendo-a novamente na 
lamparina, Uma vez 0 tennoplAstico fiuldo. 
vlra-se a pe~a em lado contrario na lupa para 
desgaste da outra face. 
g) Segue-se as mesmas tnstrut;6es dadas 
no Item "e". Lava-se a Ilmlna em agua 
corrente. que estA pronta para observac;ao e 
estudo ao mlcrosCOpio com luz transmitida. 
4. Tecnicas de i1ustracilo 
As fotograftas de vista extema foram 
retiradas com camara fotograt'lca Leitz. adap-
tada em fole e objeUva de 5 x, com dlaltagma, 
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ou aparelho Reprovit II da Leitz. Com a 
Hnalidade de salientar a fonna de detalhes de 
omarnentacao, os esp~imens sao recobertos 
com cloreto de arnOnia. que forma wna fina 
pelicula branca em sua superfTcie. 
As fotografias dos cortes foram tiradas 
com wn PhotomlcroscOpio Zeiss, em luz 
polarizada, acrescentando-se 0 uso de uma 
lamina de quartzo. que confere urn retardo de 
560 m,u . A~raves dessa tecniea. OOmam-se 
evidentes. peias cores, as mudancas da const!-
tuicao histolOgies dos ichtlodontes e ichtio-
dorulJtos. 
5. Reposito rio 
o material estudado encontra-se deposita-
do no Museu de Paleontologia da Unlversi-
dade Federal do Rio Grande do Sui 
CMP- UFRGS), seOOr de Micropaleontologla. 
Misceh\nea IMP- M), 
C - PESQUISAS PALEONTOL()(;ICAS REAUZADAS 
NO GRUPO PASSA OOiS NO ESTAOO 00 RIO GRANDE 00 SUl 
Este ftem compreende wn hlsUlrico dos 
trabalhos de pesquisa que contribuiram para 
o estudo da paJeontologia do Grupo Passa 
Dois no Estado do Rio Grande do SuI. 
White, D. (1908), em seu trabalho sobre a 
fiora fOssil das "Coal Measures" do Brasil , 
descreve para 0 Grupo Passa Dois duas es~­
cles novas vegetais, Sigillaria muralis White. 
encontrada em Sao Sepe, em camadas venne-
Jhas. alteradas, 100 a 200m aelma do carvao 
Sao Jeronimo, e Dad()xyloll mml111U/Qrium 
White. coletada na estrada entre <:: casa do Sr. 
Brun e Sa.o Rafael, n2 localidade de Sao Ra· 
raei. em folhelhos vennelr,,1s, 100 a 200 m 
aelma das camadas de carvlio. 
White. I.C. (1908) apresenta. em seu rela-
tOrio sobre as "Coal Measures" e rochas 
associadas do Sul do Brasil, os seguintes 
registros paleonOOI6gicos : 
- a) Fragmentos de escarnas, provavelmente 
de wn reptil, segundo 0 autor, e urn dente 
semelhante ao de Mesosaurm brasiliensi.s 
Mac Gregor em Charqueadas, nos folhelhos 
pretos do IratJ. 
- b) Fragmentos de crustAceos e algumas 
conchas f6ssels em leltos calcarlos des folhe -
lhos Irati, a poucos qull6metros de SAo Sepe. 
- c) Sigillaria murali.s White e Dadoxylon 
nummularium White na FonnacAo Estrada 
Nova, proximo a SAo Sepe e SAo Gabriel. 
Martins e Sena Sobrlnho (l951) mencio-
nam a ocorr(mcla de abundantes restes vege-
tals em camadas de urn afloramento de 
calcArio da Fonna~Ao Estrada Nova, no Muni-
Cfplo de Dom Pedrito, 26km a NW desta dda-
de. 0 afioramento e conhecldo pelo nome de 
Cerro Chato e, na sua parte superior, mostra 
camadas de calcario cinza claro slliciftcado, 
com grande quantldade de restos vegetais. All 
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foram IdentiHcados Lycopodiop8i.s derbyi Re-
nault e Glossopteris sp. 
Beurlen (953) descreve duas especles 
novas de crustAceos pertencentes ao g~nero 
Paulocaris: P. clarkei Beurlen e P. marianoi 
Beurlen. A primelra procede de urn rolhelho 
betwnlnoso localizado junto A Esta~Ao Ferro-
via.ria de Engenheiro Gutierres, Municfplo de 
Irati. Estado do Parana, e a segunda de leltos 
ealcArios da Fonnac§o 1catJ, nos Municfplos 
de Oom Pedrlto e Bage, Estado do Rio 
Grande do SuI. Pinto (1971 ) c~menta que os 
esp~imens referldos par Beurlen n§o pes_ 
suem os espinhos laterals, nem a carena 
mediana que caracterlzam Paulocari.s, Para 
este autor Paulocaris clarkei e certamente 
Pygaspis e Paulocaris marianoi, se correta-
mente representado, trata-se de uma Conna 
jovem de Pygaspi.s ou urn exemplar de Lloea-
ris cujo rostroestJvesse partido. 
Beurlen. Sena Sobrinho e Martins (1955) 
realIzam urn trabalho sobre as fonna~Oes 
gondwAnicas do Rio Grande do Sul, fazendo 
alguns registros paleontol6g1cos para os Munl-
cfpios de Bage e Dom Pedrlto. Para a 
FormacAo Irati, mencionam a presenca dos 
r6ssels Mesosaurm brasilien.tis Mac Gregor e 
Paulocari.s sp. Nos sedimentos sltuados logo 
aeima do tope do Irati, que correlaclonararn 
as carnadas Serra Alta, asslnalam a presenca 
de escamas de petxes. Nas lentes calcarias da 
Formacao Estrada Nova, registram restes de 
Glossopteris e Lycopodiopsi.s Renault, que JA 
tinham sido asslnalados por Martins e Sena 
Sobrlnho para 0 afloramenOO Cerro Chato 
Municipio de Dam Pedrlto. ' 
Pinto (1955) registra a ocomncia de rnals 
urn horiwnte fossiHfero para 0 Rio Grande 
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do Sul, atrlbulndo-o, nesta ocash'lo a Forma-
~ao Palermo e alterando, logo a seguir, em 
1957, para Forma~ao Irati. 0 jazlgo, situado 
no corte de estrada de rodagem Guaiba-Uru-
guaiana, kIn 78,5, em !rente a localidade de 
Minas do LeAo, cerea de 2km a W do Arrolo 
Capao da Roc;a, apresentou restos f6ssels 
vegetais identificad06 como Glossopteris cf. 
ampla Dana e Glossopteris cf. indica Schlm· 
per, restos de crustaceos de ~nero indeterml-
nado (Paulocaris ou Pugaspis?), aMm de im-
pressao de um inseto e urna escama de peixe 
indeterruinada. 
Pinto, in Machado e Castanho (1957), 
examinando amostras de perfurac6es realiza-
das pelo DACM, Departamento Authnomo de 
Carvao Mineral, no trecho sltuado entre 0 
Arroio Taquara (Minas do Leao) e 0 Arrolo 
Capanezlnho (Cachoelra do Sul), asslnala as 
seguintes ocorr~ncias fossiUferas: 
Sondagem 176 (Leao) em amostra 
colhlda a 36,75 e 37,1 5m: costeJas e ver-
tebras de urn Mesosaurldeo. Em vista 
deste achado Pinto Ilxa al 0 nlvel em 
FormaCao Irati. 
- Sondagem 180 (Leao) em amostra co-
lhida entre 34,94 e 35.51 m: escamas. e 
dentes de peixes. Entre os irhtiodon-
tes, Pinto determinou algumas formas 
pertencentes ao g~nero Pleuracanthus, 
atualmente conhecido por Xenacan-
thus. Os demais nao foram detennina· 
dos; entretanto, urn tipo chamou-Ihe 
atencao por ser multo semeihante ao 
g~nero Rhina, mas observa que este e 
apenas conhecido do Juffissico ao 
Recente. 
- Sondagem 179, em amostra coihlda a 
9,0; 17,5; 24,5 e 26m: escamas e dentes 
semelhantes aqueles da Sondagem ISO. 
Pinto considera, com base nestes estudos 
preliminares, que os sedimentos situados aci· 
rna da brecha com Mesosaurldeo (Sondagem 
ISO), possivelmente pertencam a parte Inferior 
da FormacAO Estrada Nova. Porem as formas 
encontradas sAo bastante dlferentes daquelas 
caractertstlcas da Form~cAo Estrada Nova, 0 
que leva a crer traw-se ainda da FormaCao Ira-
ti. 0 gmero Xenacanthus Beyrich, IS4S, embora 
representado nas duas fonna~6es, apresenta 
especies diferentes e caracterlsticas para cada 
uma dessas unidades, como pede ser obser-
vado nas Estampas VIII e XI. 
Krnusel e Dollanlti (1958), em seu trabalho 
sobre Gimnospermas do Paleowlco brasileiro, 
realizam urna revisao dos trabalhos anteriores 
sobre 0 assunto, de onde pode-se extrair 0 
seguinte registro fossllIfero para a Serie Passa 
Dois no Rio Grande do Sui: Dadoxylon 
nummularium White, 1908, para a FormacAo 
Estrada Nova, localidade de Sao Rafael. 
Zlngano e Cauduro (l959) realizam urn 
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trabalho sobre os afloramentos fosstlfferos do 
Estado. Para a FormacAo Irati asslnalam: 
a) Afloramento Cerro das Caveiras. Con-
teudo fossillfero: restos de Mesosaurus brasi-
liensis Mac Gregor. 0 afioramento sltua-se na 
estrada que liga Dom Pedrlto a RosArIo do 
Sui, a 29,7km da cidade de Dom Pedrito. 
b) Atloramento do km 78,5 na Br 37, num 
corte da estrada de rodagem Guaiba .. 
Uruguaiana, em frente a MInas do 
Leao. 
Conteudo fossilffero apontado por Pinto 
(1955). 
c) Afloramento Passo de Sao Borja, na 
barranca da margem direita do rio 
Santa Maria. Conteudo fossilffero: res-
tes de MesosauTUS brasiliensis Mac 
Gregor. 
d) Afloramento Tiaraju, na estrada de ro-
dagem SAo Gabriel Tiaraju, a 34km de 
Sao Gabriel. Conteudo fossillfero: Idem 
afloramento anterior, 
Para a FormaCAo Est.rada Nova assinalam 
apenas urn afioramento fossil.ffero : 
a) Afloramento Cerro ehato, sltuado a 
26km a NW da cidade de Dom Pedrito. 
Conteudo fossillfero: urna flora de Pte-
ridOfttas composta de Lycopodiopsis 
derbyi Renault e Glossopteris sp. 
Delaney e Gol'll (1963) reallzam urn traba-
Iho tentarxio uma correlaCao preliminar entre 
as forma«6es Gondw!\nicas do Urugual e Rio 
Grande do SuI. Em suas referenclas paleonto-
!Ogicas, mencionam, para a Forma«!\o Irati. 
Mesosaurus brasiliensis Mac Gregor, escamas 
de peixes e artrOpodos, Para a Forma~ao 
Estrada Nova e Passo Aguiar (Uruguai), ape-
nas comentam serem elas ricas em madeira 
silicillcada. • 
Pinto (1965) Janca tun nota, no XIX 
Congresso Brasileiro de Geologia, sabre novos 
insetos encontrados na Formacao Irati, que, 
juntamente com 0 estudo dos esporos realiza-
do por Cauduro, A.D. vern conftnnando P I~!lde 
Permiano Superior para esta Formacao. 
Sommer e Trindade (1966), em seu traba-
Iho sobre LYCopodlales do Gondwana brasilei-
ro, mencionam a presen~a de Lycopodio·ph· 
loios dolianiti Kn'iusel, 1961, no afloramento 
Cerro Chato, Forma«ao E'>trada Nova, loca-
lizado no Municipio de Dom Pedrlto. 
Pinto e Closs (967) publicam urn lndice 
remisslvo dos fOssels do Rio Grande do SuI, 
apontando, para cada especimen ou especle 
animal ou vegetal encontrado no E'>tado, a 
unidade estratigrnfica, 0 pertodo e 0 trabalho 
em que os mesmos sao referidos, descritos ou 
comentados. 
35 
Daemon e Quadros (1970) reallzam a 
anaIise e estudo de amostras de superflcie e 
de 31 J)OI';OS exploratorios da PETROBRAS 
na Bacia do ParanA, desde Mato Grosso e 
Golas a~ 0 Rio Grande do Sui, com a 
tlnalldade de utll.lzar os esporos IdenW1cados 
para estabelecer uma coluna bloestratlgnifica 
do Gondwana, nesta bacia sedlmentar. Os 
esporos encontrados pertencem as turmas 
Saccites, Monoietes, Monocolpates, a1em de 
representantes de TasmanaJes, sendo seleclo-
nadas 40 especies para 0 estabelecimento da 
col una. Estudos comparatlvos destas espkles, 
com formas descritas de outras regiOes, fome· 
cern dados geocronolOgicos sunclentes para 
determlnar a Idade dos dlverses Intervalos, 
demonstrando Que a seqO~ncla sedimentar do 
NeopaleozOico da Bacia do ParanA se estende 
desde 0 Carbonifero Superior (Stefanlano 0) 
a~ 0 Permiano Superior (Kazaniano). 0 
trabalho contrlbul. ainda, com vallosos dados 
para a reconsUtulCAo do desenvolvtmento 
paieogeognU\co da Bacia, sendo apresentadas 
conslderacoes de ordem paleoecol6gica. 
ROsier (1970), em DissertacAo de Mestrado, 
registra a ocorrencia de alguns afioramentos 
fosslJ.lim)s do Grupe Passa Ools. Relatlvo j), 
FormacAo Irati, asslnala os segulntes aflora-
mentos: 
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a) PM-I (Blboca), JocaUzado no MunicI· 
plo de Pinheiro Machado, j), margem do 
ramal da estrada de ferro Bage·Pelotas. 
abJalmente abandonado. Contelldo fos · 
sllifero: restos de esqueleto de Meso· 
lQUrus brasiliensi3 Mac Gregor. esca-
mas de Paleoniscfdeos, impressOes de 
crustAceos Pygocephalomorpha. alem 
de restos vegetais carbonlzados. 
b) PM-n, locallzado no Munlcfpio de 
Pinheiro Machado, proximo de POOras 
Aitas, cerea de 7km em linha reta do 
afloramento anterior. Contelldo fossUf-
fero: fOssels lndetermlnados, posslvel-
mente restos vegetals carbonizados. 
c) PM-IV (calcArio coquln6lde), localtza-
do a margem da estrada de rodagem 
que dA acesso j), Biboca, regtAo de 
Pedras Altas. Contelido fossllUero: ca· 
rapacas de crustAceos em grande quan· 
tJdade. 
d) Rodovia Bage-Acegua, numa lente cal· 
cAria, com poslCAo lntermedlAria entre 
o tepo e a base da FormaCAO. Conteli· 
do fossUifero: urna ImpressAo de Lyco-
podiopsi3 $p. 
Para a FormacAo Estrada Nova asslnala: 
a) Rodovia Bqe-Acerua. Conte1i.do fossl-
lffero: dentes, escamas e ossos de pel· 
xes, alem de um molde de Pinwnella 
sp. em lentes de calcilrlo com aspecto 
concrecional. 
NAo sAo fomecido pelo autor dados mals 
preclsos com relacAo j), locallzal,;Ao dos aflora-
mentos da rodovia Bage·AceguA, tanto da 
FonnaCAo Irati como Estrada Nova. 
Pinto (1971) apresenta tuna reconstltulCAo 
do g!nero Pygaspis Beurlen, baseando-se nos 
tipos Pygaspi3 In'QSilie1l$i3 Beurlen 1934 e 
Pygaspis quadTaia Beurlen, conslderado per 
Pinto como slnOnlmo de P. bTQSlliensi!, a1~m 
de material reunido em vAJias coletas reallza· 
das nos Estados do Rio Grande do Sui, Santa 
Catarina, ParanA e SAo Paulo. Observa que 
Pygaspi3, provavelmente, e slnOnimo de Noto· 
cans Broom, 1931. Discute e aI'1rma a valldade 
dos ~neros PQulocans, Liocans e PygQSpis 
dentro da ordem Pygocephalomorpha. 
Figueiredo Filho (1972) raz urn estudo da 
estratlgra.Da do Grupo Passa Dois, no Rio 
Grande do Sui, e apresenta reglstros rosslU-
feros para as FonnacOes Irati e Estrada Nova. 
Para a primeira, fAcies TianJu, asslnala restos 
de MesOSQurus bTarUiensi! Mac Gregor, 1m. 
press6es de PlIgaspis e Paulocans, escamas 
de peixe do tipe gan61de e impressOes, nAo 
c1asslt1cadas, de folhas. Para a facies Valente, 
restos de Mesosaurus, dentes de Pleuracanthf· 
deos (siOOnlmo de Xenacanthfdeos), crustA· 
ceos (Paulocans), Insetos, escamas de pelxes 
Indetennlnados e restos de f6ssels vegetals. 
Para a Formacao Estrada Nova menclona a 
presen;a de escamas e dentes de pelxes, restos 
vegetais e uma valva de pelecipede (Pinzonel-
la?) encontrada per ROsier (1970). 
Lima e Cunha (1972), em Dlssertal,;Ao de 
Mestrado, descreve quatro pertls dentro do 
Grupo Passa Ools, cujos aDoramentos fossl· 
liferes, apontados pela autera, relaclona·se a 
segu1r: 
a) Perfil Oaveiras-Ibicui da Armada, com 
urn afioramento rico em escamas 
dentes de Paleoniscldeos, locallzado a 
W do entroncamento das rodovias Dom 
Pedrlto·RosArto do Sui (corresponden· 
do ao kIn 16 do pernl, que esUa 
representando na 1I.g. 2) na base da 
rlicies Caveiras. Outro afioramento ct· 
tado ~ 0 de Cerro chato, onde predoml· 
nam prlnclpalmente f6sse1s vegetals: 
troncos sUlctncados e ImpressOes de 
rolhas, sendo reg1strado para 0 local 
Glossoptens sp., Lycopodiopsis deT· 
byi? Renault. alem de fragmentas de 
caules comprlmldos e folhas slliclnca-
das. 
b) Perfil Tiaraju para 0 norte, cujo con· 
telido fossUHero esUi. representado por 
1mpressOes, moldes e tmgmentos de bl· 
valves que ocorrem em concrel,;Oes 
calcilrlas do tipo septArIa. Os f6ssels 
foram encontrados na base da rAcies 
superior da FonnaCAo Estrada Nova. A 
loca11zacAo geogrAlI.ca do afioramento 
nAo esUi. clara; a wuca rerer~ncla dada 
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eo km 16.5 do Perfil. que. no entanto. 
mio fomece esta infonnacao. Na ;lrea 
de Tiaraju. Municipio de Sao Gabriel. 
registra a ocorrencia de moldes de bi-
valves. simllares ao g~nero Cowperesia. 
pOI-em de pequenas dimens6es. 
c) Perfil Tiaraju-CatuI,:aba. com urn ano-
ramento fossl Hfero denominado anora-
mento "A". sltuado nas imediaC6es do 
al1oramento T1araju. citado por Zinga-
no e Cauduro (1959). num nlvel de 
folhelho plrobetuminoso. sendo rico em 
restos de crustaceos da ordem Pygo-
cephalomorpha. a1em de restos vege-
tais do g~nero Gangamopteris sp.? e 
escamas de pelxe mal preservadas. 0 
anoramento "B" situa-se a 1.4 km do 
inicio do perfil. ao [ongo da estrada 
que liga as localidades de Tiaraju e 
Catucaba. Os f6sseis ai encontrados 
compreendem I'ragmentos de Pygoce-
phaiomorpha e Mesosaurideos. em len-
tes calcQrias sltuadas dentro do n[vel 
inferior de fol helho preto. na base da 
facies Tiaraju. 
dl Perfil trecho entre Pantano Grande -
Rio Pardo. cujos sedimentos da Fonna-
I,:aO Irati contem fragmentos de crusta-
ceas Pygoccphalomorphos. escamas de 
peixcs e I'rab'l1lentos vegetais. 
Com referenda aos !chtiodont.es da For-
maGao Estrada Nova colhidos em anoramento 
anterionnent.e mcncionado no Perfil Caveiras 
_ Ibicui da Amlada. a autora fib'llra na 
Estampa V. fig. 10. urn espetimen de XCIIO-
COllillS e nao urn represent..:mte de Paleonis-
cideo como supOs. 
Pinto (1972) descreve trts especies novas 
de insetos. pertencent.es a familia Pcnnocho-
ristidae: Peiromolltis rieki Pinto. P. evollsi 
Pinto e Asiae/lomta beckenlligdisovae Pinto. 
todos coletados na Formacao Irati. A primeira 
especie citada foi encontrada em uma lente de 
calcario. de urn afioramento situado na estra-
da Passe de Sao Borja. Municipio de Sao 
Gabriel. As duas seguintes. num afi oramento 
de corte de estrada junto ao km 79 da rodovia 
Porto Alegre-Uruguaiana. Com base nestes 
insetos. principalmente no g~nero Petroman-
~is. Pinto correlaclona as esp~cies destes 
sedimentos com as do Penniano Superior da 
Russia asiatica. datando a FonnaCBo Irati na 
idade Kazaniano. A faunula assoclativa. em 
Passo de Sao Borja. compreende restos de 
crusl1lceos e de Mesosaurldeos e a do km 79. 
escamas de peixes. crusl1lceos. folhas de 
Glossopteris. aMm de outras familias de inse-
tos: Prosbolidae. Pereboridae. Permlthonidae 
e Cupidae. 
Pinto (1972a) revlsa a posicao sistematica 
e as descric6es dos crustaceos Pygocephalo-
morpha da Fonnal,:ao Irati. comparando-.os 
com as faunas paleoz61cas da Al'rica. Europa c 
America do Norte. Estas infonnac6es. associa-
das .BOS dados obUdos nos estudos sobre 
Insetos Blattoidea do Grupo Tubarao. Estado 
do Parana e 0 estudo de uma nova faunuia de 
Paraplecoptera encon lrada na Formacao Irati. 
em Sao Paulo. alem de recentes estudos dos 
Insetos da mesma Fonnal,:ao. no Estado do 
Rio Grande do Sui. forneceram dados para 0 
estabelecimento de uma idade carbonifera 
superior ao Grupo Tubar<'lo e permiana supe-
rior (Kazaniano) a Formacao Irati. Grupo 
Passa Dois. A palcon to rnofaunula do Irati. 
tanto em Sao Paulo como no Rio Grande do 
SuI. sao comparavcis a raunula do Paleoz6ico 
Superior da Australia e. especial mente. da 
Siberia. na Russia. 
DeIl31:lBna (1973). em Dissertacao de Mes-
trado. realiza uma analise palinol6gica de ma-
terial coletado no anoramento Passo de Sao 
Borja e de duas outras sondagens: PN- 19_ 
SG. Sao Gabriel. e F- I77. Minas do Leao. 
todos da Fonnacao Irati. Em seus estudos 
registrou a ocorrencia das seguintes especies: 
Protohaploxypinus labrJlus Dellazzana. sp. nov. 
Protohaploxypinus sp. 
Piceapolleniles archangelskyi Dellau.3n3, sp.nov. 
Alisporilcs indarraensis Segraves 
LueckisporilCS iraliensis Dellazzana. sp. nov. 
Limilisporitcs sp. 
Siriatoabierites cf. duivcllii (Janson ius) Hart 
Lueckisporiles virkkiae Potonic & Klauss 
Taenisporites sp. 
TaenisporilCS sp. 13 
Villalina africana Hart 
Villalina cf. Wodehaouse (Jansonius) Hart 
ConvolulisporJ pint oi Ocllazzana. sp. nov. 
PunclatisporilCS cf. grelensis forma minor ~I arl 
Cordaitina sp. 
Potoniesporites sp. 
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Atribui idade permiana superior a Forma-
.;:ao Irati. baseando-se em compara.;:6es entre 
a associa.;:ao eswdada e outras associa(,:6es 
palinolOgicas do Gondwana. 
Hessel (1973). em Disscrta.;:ao de Mestra-
do, cria wn glmero e especle nova de tronco 
fOssil, encontrado em sedimentos da fAcies 
Valente, Forma.;:ao Irati : 8ageopitys articula-
ta Hessel. 0 material fol coletado to km ao 
Sui da cidade de Bag~, na rodovla Bag~-Ace­
guA, Municipio de 8ag~, no local Upo de pro-
posi.;:Ao da fAcies Valente de Figueiredo FUho 
(1972). 
Schrage (1973). em Dlsserta(,:Ao de Mestra-
do, descreve, para a Fonna(,:!'i.o Irati, uma 
nova e~ie de tranco slllcincado: BaraKaroxy. 
Ion bnlsilien.sl Schrage. 0 vegetal rol encon-
trado na unidade de topo da Forma.;:!'i.o Irati. 
conUtuida de folhelhos sHUcos cinza-claro. na 
reglAo de EstAncia do Meio. na zona centro--
norte do Estado. exatamente nas coordenadas 
54°32'10" W e 36026'32" N. Menciona. ainda, 
que Leistikov (ineditol descreve uma nova 
madeira fOssil. Sulbrasilioxylon clossi Leisti-
kov. sp. nov .. coletada na localidade de Passo 
de Sflo Borja. Municipio de Sao Gabriel. em 
calcarios da Fonna.;:ao Irati. 
Bortoluzzi 100 prelOl regtstra a presen.;:a. 
nos sedimentos da Forma.;:Ao Irati. de Pecop-
teris sp.. Glossopteris angllsti/olia var. tae-
niopteroides Seward. 1908 e Psygmophyllflm 
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f? I kidstolli (Seward, H;eg. 1967. do km 88 da 
SR--290 (estrada Porto "Alegre-Uruguaianal . 
Guerra (nO prelol descreve duas especies 
de troncos glmnosp~rmlcos. PolysolenOxy/01I 
bageellse Guerra, sp. nov. e Polysoielloxyi07! 
bortoluzzi Guerra, sp, nov.. ambas prove-
nientes da Forma.;:ao Irati. A primeira foi 
encontrada em afloramento as margens da 
rodovia Bag~-Hulha Negra, entre a Estancia 
Rio Negro e a Granja sao Jorge. no encontro 
das coordenadas 54038'30" W e 31024·32'· N e a 
segunda, na rodovia Bage-AceguA. km 10 Mu· 
nicipio de Sage. 
Guerra. em sua Dlsserta(,:Ao de Mestrado 
realizada em 1973. comenta ter sldo encontra· 
do em aflorament.os situados ao longo da 
rodovia Bag~-Acegua . diversas madeiras petri-
ficadas, ngurando. entre os esp~cimens, urn 
exemplar do genero Psaronius. 
Guerra eno preio) descreve urna especie de 
tronco fOssil. Barakaroxylo71 resi'li/erOIlS 
Guerra, sp. nov. 0 exemplar foi encontrado 
em urn anorarnento da Fonna(,:Ao Irati. si· 
tuado nas barrancas da ma~ern direita do rio 
Santa Marla. no Passo de Sao Borja, Munl· 
cfpio de SAo Gabriel . 
Segue uma reJac;Ao dos r6sseis registrados 
para 0 Grupo Passa Dois no Estado, agrupa· 
dos segundo as unldades HtoestraUgrnncas 
onde fo ram encontrados. 
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Vegetais 
I. FOSSE IS DO GRUPO PASSA DOIS NO 
ESfADO DO RIO GRANDE DO SUI.. 
FLORULA 
FonnaCAo Estrada Nova 
Lycopodiops is derbyi Renault, 1890 In Martins e 
Sena Sobrlnho, 1951 
Dadoxy lonnummularium White, 1908 
Sigillaria muraUs White, 1908 
Lycopodioph loios dolianiti Krousel, 1961 
G lossopteris sp. in Martins & Sena Sobrinho, 1951 
Lycopodiopsis sp. in ROsIer, 1970 
Gangamopteris sp. (? ) in Lima e Cunha. 1973 
FormacAO Irati 
Glossopteris cr. ampla Dana In Pinto. 1955 
G lossopteris cf. indica Schimper in Pinto, 1955 
Bageopitys articu lata Hessel, gen. et sp. nov., 1973 
Barakaroxylon brasiliens i Schrage, sp. nov ., 1973 
Sulbrasilioxy lon clossi LeisUkov, sp. nov .. In Schrage. 1973 
Polysolenoxy lon bag-ee nse Guerra, sp. nov., 1973 
Polysolenoxylon bortoluui Guerra. sp. nov; 1974 
Ba rakaroxylon resinirerous Guerra, sp. nov., 1974 
Psaronius sp . in Guerra. 1973 
Pecopteris sp . in Bortoluzzi . 1970 
Glossopteris angustifoJia var. taeniopteroides Seward., in BortolU22l, 1970 
Psymophyllum (?) kidstonii (Seward ) H~g, In Bortuluzzl, 1970 
Palinomorros FonnacAo Irati 
Protohaploxypinus labratus Dellazzana, sp. nov .. 1973 
Protohaploxypinus sp. in Dellazzana, 1973 
Piceapollenites archangelsckyi Dellazzana, sp. nov. 1973 
Alisporites indarraensis Segraves, in OelJazzana, 1973 
Lueckisporites ira tiens is Oellazzana, sp. nov .. 1973 
Limitisporites sp. in DeUazzana. 1973 
Striatoabietites cf. duiveni i (Jansonlus) Hart, in Oel1azzana, 1973 
Taeniesporites sp. B, in DeUazzana, 1973 
Taeniesporites sp. in DeUazzana. 1973 
Lucck isporites virkkiae Pot.onl~ .& Klaus. In Dellazzana. 1973 
Vittatina africana Hart. in Dellazzana, 1973 
Vittatilla cf. wodehouse (Jansonius) Hart. In Dellazzana, 1973 
Convolutispora pintoi Dellazzana, sp. nov .. 1973 
Punctatis llorites cf. gretensis forma minor Hart. in Dellazzana, 1973 
Corda itina sp .. in Dellazzana, 1973 
Potoniesporites sp., in Dellazzana, 1973 




Forma~ao Estrada Nova 
Rastros de vermes 
Crusrkeos 
Formayao Irati 
Pygaspis brasiliensis Beurlen, 1934 




Petromantis rieeki Pinto, 1972 
Petroman tis evansi Pinto, t 972 
Asiachorista beckenn ~gd isovae Pinto. 1972 
Neuropibrocha sp. in Pinto, 1972 
Ingruinae sp., in Pinto, 1972 
Aissoblatla sp. in Pinto, 1972 
Prosbole sp. in Pinto, 1972 
Permocu pil~ sp. in Pinlo, 1972 
Kaltanicupes sp. in Pinlo, 1972 
Permithone sp. in Pinto, 1972 
Prosbolidae - Tettigarclida in Pinto, 1972 
Formayilo Estrada Nova 
Paleoniscida - generos indcterminados 
Ichtiodontes "A", "B", "C", "0", "E", "F ", "G" 
Escamas 
Coelac3n1hidae - genera intederminado 
Escamas 
Elasmobranchiomorphi 
Xenacanthus santosi Wurdig- Maciel , sp.nov. (ichliodonte) 
Orodus milleri Wurdig- Maciel, sp.nov. (ichliodonle) 
Ctenacanthus sp. (ichtiodorulilo) 
Teleostomi - genero indeterminado 
Acanthodii (?) (placas dermais? ) 
Forma~ao Irati 
Paleoniscida - generos indeterminados 
Ichliodontes "C", "0", "F" 
Escamas 
Elasmobranchiomorphi 
Xenacanthus pricei Wfirdig·Maciel, sp.nov. 
Generos indelerminados "A", "B", "e" 
Anf(bios 
Forma~ao Estrada Nova 
Anfibia - genero indeterminado 
R~pteis 
Forma~ao Irati 
Mesosaurus brasiliensis Mac Gregor, 1908 
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0- PALEOECOLOGIA DO GRUPO PASSA OOIS 
o amblente de deposh;Ao do Grupo Passa 
Dois ainda e tema de dlscussAo e. embora 
possamos reunir varios dados a respelto. 
faltam elementos integradores para estabele-
cet-se definltivamente que tipo de amblente e 
que condic;;Oes prevaleceram durante 0 perio-
do de deposlc;;ao deste Grupo. 
As primelras contribulc;;Oes sabre 0 assun-
to (oram dadas por White 09081 que atribuiu 
aos dep6sltos do Grupo Passa Dois urn 
ambiente fluvlo-lacustre; Clarke 0920) que 
assinalou na localidade de Guare!. Estado de 
Sao Paulo. fragmentos de urn Bellerophon e 
de Loxcmema em sedimentos da Fonnac;;l'i:O 
Irati e Reed (1929) que apontou tam~m urn 
ambiente marlnho. 
Reed (1929) estudou uma colec;;Ao de 
fasseis proveniente de dais horizontes com 
faunulas praprias: a prlmelra proveniente de 
Serrinha e Roxo Rolz fFonnaC;;3o Estrada 
Nova. fAcies Serrinha) e a segunda de Rio 
Claro. Terezina, Tapera Imbuia, Agua Quente 
e Roxo Roiz IFonnac;;B.o Estrada Nova, fAcies 
Terezina). A rAunula de bivalves foi compa-
rada peio autor com urn rAunula europela. 
caracteristicamente marlnha e de estratos 
correspondentes ao TriAsslcO Superior. Reed 
reforc;;a sua opiniao sobre a ambiente regis· 
t.rando a ocorrencia no Hotizonte A de uma 
pequena placa de Chiton sp., urn fragmento 
de amonOlde, Cliollites (Tr(U;kites? J. urn frag-
mento de fragmocone de Au/acocer(U;? sp. e 
gastrOpocIes do genero Coeloslylina? sp. e 
Loxonema? sp. Neste mesmo trabalho acom-
panha wna nota de Bather (p.84) mencio-
nando na localidade de Serrinha 0 achado de 
uma impresstto de crinalde. Urn ana antes. 
Reed jA havia registrado radlolarlos em ro-
chas oolftJcas de Rio Claro, SAo Paulo. 
Em contraposic;;A.o A Idela de Reed (1929) 
vArios autores se manlfestaram nos anos 
seguint.es, como Leanza (1948). Mendes f1949, 
1966,19(7) e Almeida e Barbosa 119531. Porem 
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o autor. em trabalhos de 1932 e 1935, manU!m 
sua opiniao com respeito ao ambiente do 
Grupo Passa Dois. sendo que Mendes (1944 ) e 
Mendes e Mezzallra 119461 tambem aLribuern 
urn ambiente marinho. 
Leanza (1948) e 0 primeiro a dlverglr sobre 
esse assWlto, ap6s realizar urna anAlise de 
fauna do Grupo Passa Dois. dizendo: 
"En las paginas que antecedem hemos 
aflnnado que el resta determlnado como Chi. 
t071 sp. corresponde probablemente a una pla-
ca de un crustAceo y que el resto de C/ionites 
(Traskites?} sp. podr:la pertenecer a un crustA-
cea branquiopodo. En cuanto aJ despojo de 
crinoldeo expresamos la posslbllIdad de un 
vegetal vascular" (p. 237). 
Mendes (1949) estuda uma colf!i;Ao de 
bivalves da Fonnac;;Ao Corumbatai. em 
Anhembi, Estado de SAo Paulo, declarando 
ser prematuro opinar sabre 0 arnblente em 
que vlveu a assemblela de conchas deste 
local. se marinho ou salobro. e e 0 primeiro a 
asslnalar 0 ca~ter endemico dessa fauna. 
Mendes diz 0 seguinte: 
"t possfvel que se representem dlferentes 
amblentes aquosos dentro dessa serie geol6-
gica relativamente espessa. A assocla(fAo de 
lamelibnmquios com restos de vegetals Icomo 
em Anhembi. etc.) levariam a supor. em todo 
o caso, que se trata de urn mar multo proximo 
a costa" 
Lembra Mendes que Leanza 11948) opinou 
categoricamente por urn ambiente continental 
para todo a Grupo Passa Dois e acrescenta: 
"Creio contudo que urn amblente de Agua 
dace pouco provavelmente daria conta da di-
verslflcacao notada dentre os lameJlbrAnquios 
de certos horizontes. Tome-se. par exemplo. 
urn dos jazlgos de Ferraz ('"hor:lzonte infe-
rior"), no municipio de Rio Claro. Estado de 
Sao Paulo. onde em colec6es organlzadas em 
uma camada arenftlca de cerea de urn palma 
de poU!ncia reconheci oita rormas ~genera) 
4 1 
diferentes" (p. 38). 
Mendes opta pela suposlcAo de urn mar 
raso interior que talvez respondesse por tal 
circunstancia. porem jA em 1952 9ssim se 
refere ao amblente de deposh~Ao da Fonna~a.o 
Corumbataf e a sua fauna: 
"Uma amlllse paleoecologica fomece evi-
d~ncia de que 0 ambiente de sedimenta~Ao 
nAo corresponde ao de urn meio marlnho 
normal. faltando braqWOpodes. corals. etc .. 
nao sO na reglao como por toda a extensao 
conhecida da serie Passa oois" (p. 9·10). 
"Apresentam as conchas omamental;ao 
domlnantemente lisa: Ferrazia e Cowperesia 
s:l.o as (micas que possuem costelas. respecti-
vament.e radials e sub-conclmtricas. Este se-
gundo tipo de omamenta~Ao nAo e eSlranho. 
alias. nas conchas fluviais e lacustres. apare-
cendo. por exemplo nas Corbiculae" \.p. 54). 
Almeida e Barbosa (1953) comentam que 0 
Grupo Passa Ools !.eria se depositado numa 
vasta bacia aquosa de sedlmental;Ao. formada 
a partir da retirada dos gelos. Estes autores 
fazem as segulntes cita~6es: 
"Quanjo as vast.as planlcles. surgldas com 
o rceuo das Aguas, sorrlam lenta e uniforme 
subsld~ncia e consequenl.e transgressao das 
Aguas dessa grande bacia intracrai.6nica. for-
maram-5e as camadas Irati" (p.561. 
"A Forma~Ao Estrada Nova representa 
ainda fAcies aquoso dessa bacia. porem passi-
velrnente sernpre rasa e mio martnho" (p.5?!. 
... "Porem nos Estados do Parana e Santa 
Catarina a fonnat;3.o Rio do Rasto. que 
recobre 0 Estrada Nova. apresenta carAter 
acentuadamente siltico-arenoso e em sua par-
te mais alta. diz Gordon Jr. (19461 exlstem 
discordAncias locals causadas pela deposll;Ao. 
desrnonte e recheio em pequenos canais. 
caracteristicos de urn amblenl.e em planicies 
aluvlals. E posslvel que representern elas 0 
lermino do processo de dessecarnento dessa 
bacia. com a rnigra~a.o. para 0 seu interior. 
dos facies rnarginais" Ip.57!. 
Beurlen (19531 faz urna serle de cons!-
dera~Oes sabre a fauna de bivalves da fAcies 
Terezina, concluindo que esta e urna fauna de 
Agua salobra em COnSequencla de urna Lrans-
gressAo marlnha na bacia Intracontinental do 
Paranl'l. 0 aut.or argurnenta em favor de uma 
origem marinha para a fauna de Terezina. 
procedente de uma irnigrat;Ao de lameUbn\n-
qulos marinhos. Menciona que nas camadas 
Terezina encontram-se descendentes de Schi-
20dus (Schlzodontlda), de Sallguillolites (Sole-
nomorphacea), dos Allorismldae. dos Mytili-
dae. e provavelmente tambCm dos Edmon-
diidae, navendo. assim, a lmlgral;BO de cinco 
grupos diferentes de bivalves que se desenvol-
vern na Bacia do ParanA. Interpretando esses 
fat.os considera a seguinte possibilidade: 
"Em conseqlEnCla de movimentos epiro-
geneticos, deu·se uma transgressAo marinha 
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para a Bacia do ParanA trazendo consigo uma 
imigra~AO de animals marinhos: formou·se. 
assim. urn mar intracontinental. A Iigal;Ao 
dessa bacia para 0 oceano abert.o era estrelta 
e rasa de modo que nAo exlstla urn continuo 
intercambio de Aguas e animais. Em virtude 
dlsso a Agua dessa bacia intracontinental 
tarnou-se salobra: apenas poucos represen-
tantes da fauna marinha consegulram adap-
tar·se ao ambiente salobro de modo que a 
fauna empobreceu e reallzou-se urn desenvol-
viment.o mals ou menos aut6ctone" (p. 32). 
Lembra. ainda Beurlen. que apenas 0 
g~nero Terraia sobrevlveu ao limite das ca-
madas Terezina-Serrlnha. desdobrando-se em 
alguns ~neros descendentes. 0 desenvolvl· 
menta da fauna de Serrinha. derivada de Ter· 
raia, representa 0 desenvolvimento de urna 
fauna de Agua doce, fundamentalmente dl-
ferente das carnadas Terezina. 
Este aut.or menciona tambem. neste tra-
balho. a ocorrencia de briozoArios no horizon· 
I.e de Terezlna. 
BeurJen (1954), em suas conclusOes paleo-
geograficas. Identiftca nas camadas Serra Alta 
uma facies de sedimenta~ao de Aguas tranqul 
las. relativarnente prol'undas. dlstantes da 
regiao do Jit.oral. na parte rnals central e 
profunda da bacia. 
Terezina representaria wna sedlmentaGAo 
de Aguas mais rasas, temporArias. a1terna-
damente mals proxlmru; da reglAo litoral . 
Interpretada a partir de sua fAcies mais 
elAstica. com leitos Intercalados de caicArios 
oolfticos com enrlqueclmento de conchas. A 
Forma<;:l.O Corumbatal serla uma fAcies lito-
ral. sua espessurn reduzlda Indlcando uma 
sedimental;ao rnais lenta. as vezes Interrornpi-
da em virtude de urn abaixamento rnals vlgo-
rosa. A reglAo de Corumbatai farla parte da 
margem da bacia com sedimental;Ao incom-
pleta. enquanto a reglAo do Parana meridio-
nal e central pert.enceria ao centro da bacia 
com sedimentaGAo Incompleta e continua. 
Neste trabalho, Beurlen identlfiea na For-
mat;ao Estrada Nova. dols generos marinhos 
de bivalves na fAunula de Irati Velho: Edmon-
dia e Parallelodoll? Mendes (19671 refere que 
esl.e material nAo e satisfat6rio para estudo. 
Beurlen (1954a) mant.em suas Ideias quan-
ta a deposicao do Grupo Passa Dols na Bacia 
do ParanA. aerescentc!ndo que a Bacia esteve 
sujeita a fluxos de mares. dernonstrando Jiga-
t;Ao com 0 oceano aberto. e que a balxa 
temperatura condicionou urn empobrecimen-
ta da fauna , Portanto a deposicAo de Tetezl-
'na, asslm como das camadas Serra Alta e dos 
folhelhos [ratl, terla ocorrido numa bacia 
intraconUnental com IIgat;Ao aberta para 0 
oceano. sendo que somente a partir das carna-
das Serrinha existirlam condil;6es continen· 
tais de Agua doce. que possibilltaram a iml· 
gracao dos conchostn\ceos. Tambern f6ssels 
vegetais estao assoclados de manelra abun-
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dante nas camadas do Grupo Rio do Rasto. 
diz Beurlen. Nas camadas Terezina ocorre-
riam apenas raros restos vegetais, principal-
mente de Lycopodiopsis lsolados e a16ctones 
Beurlen assinala na amostra estudada. 
proveniente de Prudent6poUs. duas col6nias 
de briozoArlos referentes aos glmeros Cue/otry-
pa Ulrich e Sphragiopora Ulrich. 
Beurlen t 1954b) expressa, de maneira ge-
ral, 0 jd exposto em tJ"abalhos anteriores. Assi-
nala, na fAcies Serra Alta. nos arredores da 
cidade de Irati, urn resto mal conservado de 
braqul6pode. 
Salamuni 0963) Indica para Terezlna e 
Serrinha urn provAvel amblente de deposh;ao 
em planfcies de inunda<;ao (vAr-zeas ou. talvez. 
planicies tidais. embora as evid~ncias surgi-
ram sempre a primeira hip6tese). 0 autor faz 
a seguinte clta<;Ao: 
"A extraordinAria abundAncia de gretas 
de contraGAo. a colora<;do vermelha original 
de alguns horizontes, a presen<;a de restos 
vegetais, progresslvamente mais frequentes. 
em partJ.cular nas camadas Serrinha. a aus~n­
cia de marcas de ondula<;Ao slmetricas, exis-
~ncia de canais nuvlais. falta de restos orgA-
nlcos marinhos. a1em das multo outras provas 
mostrando constantes emers6es e imersOes 
dos sedimentos, sugerem deposi<;Ao em am-
plas planfcles de inundaGa.o" (p. 82). 
Com rela<;ao ao clima no momento de 
deposi<;Ao das camadas. 0 autor sugere quen-
teo sujelto a chuvas torrencials perlOdlcas e 
vastas inundaG6es. 
Mendes (966) faz referencia ao amblente 
da facies Serrinha como lacustre, com grande 
quantidade de conchostraceos, relativa abun-
dAncia de restos de peixes e de moluscos. 
Comenta. tam~m. que 0 gastropode classifi-
cado por Reed (1929) como Loxonema sp. 
possiveimente pertenceria ao genero: Hydro-
bia. genero ainda vivente. uma vez que Cox 
11953) descreveu urn gastropode bastante si-
milar das camadas Karroo. Permiano Supe-
rior, de Banga. Rodesia. como Hydrobia gon· 
i/lVllllico. 
Mendes (1967) faz uma serie de comenta-
rios sobre os f6sseis marinhos assinalados por 
Reed 11928 e 1929). Comenta que. ja em 1954. 
examinara os f6sseis atribufdos por Reed 
como cefal6podes. crlnOides. anfineura. verjfi· 
cando ser esta c1asslftca<;Ao resultado de uma 
rnA interpreta<;Ao. Os radiolarios apontados 
para Rio Claro. serlam. provavelmente cortes 
de o6lioos, comuns nos calco-arenltos. que 
apresentam uma estrutura radial e concentri-
ca. Os demais f6sseis martnhos seriam. possi-
velmente. restos vegetais ou de peixes. Men-
des refere-se tam~m. as colOnlas de brlozo-
arios registradas por Beurlen 11954a. 1954b) 
como estruturas de origem inorganlca e ao 
braquiopod.o (l954a) como urn I'ragmento de 
molde interno de urn bivalve . Comenta,ainda. 
que a conularia reglstrada por Caster 419201 
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tam~m tratava-se de urn lamenU\vel engano. 
Temos mnda 0 resultado des trabalhos 
realizados por Daemon (1974) que asslnala a 
exis~ncla de acritarchas na Bacia do ParanA. 
Daemon refere 0 g~nero Cymatiosphaera 
sp. para a Fonna<;ao IraU, Estado de S:io 
Paulo. e 0 g~nero Micr/lyslridium sp. para a 
parte basal desta Forma<;Ao. no Estado do 
ParanA. Para a Forma~Ao Estrada Nova, 
facies Terezina e Serra Alta, em Santa Catari-
na. e na FormaGAo Corumbata£. em Sao 
Paulo. 0 genero Cymatiospllaera sp. 
Daemon apresenta urn quadro da blves-
traUgrafta da Bacia do Parana baseado nos 
seus estudos sobre a palinologia. No intervalo 
"L" considera t~s sub-Intervalos (LI, L2, 1.3), 
sendo que as FonnaG6es Irati. Estrada Nova e 
Rio do Rasto estAo colocadas nos sub-inter-
valos L2 e LJ. Na avalia<;Ao de seus resultados 
para 0 Intervalo bioestratigrafico L (Kaza-
niano) diz 0 seguinte: 
"'Finalizando. durante 0 intervalo blves· 
tratigraftco L. a Bacia do Parana passa por 
urn cicio sub-aquoso estAve!. Reflexos de sal!-
nidade podem ser avcntados para esses depO· 
sitos. 
Contudo observa-se urna defasagem de 
tempo entre os ambientes reinantes a SuI. 
estados de Santa Catarina e ParanA e ao 
norte do Estado de Sao Paulo. Enquanto a 
Sui regtstram-se acrltarcllas. ao norte regis-
tram·se oogOnios de caroflcofitas e. na fase 
seguinte no Estado de Sao Paulo passa-se a 
observar os mesmos Acritarches reglstrados 
ao Sul'·. (p . 40) 
Ap6s esta revisao de IIteratura pode·se 
constantar que com exce<;Ao de White 11908) 
que admitia urn ambiente Ouvio-lacustre para 
a deposi<;Ao das camadas referentes ao Grupo 
Passa Dois. de Leanza t 1948) que opinou a 
favor de urn ambiente continental. provavel-
mente de agua doce. todos os demals admit!· 
ram urn ambienle sub-aquoso de deposi<;Ao. 
em que consideram a possibiJidade de aguas 
com certo indice de salinidade. Reed indicou 
urn amblenle realmente marinho e Beurlen 
apesar de admltir urn ambiente salobro. 
apontou urna bacia com Iiga<;Ao aberta para 0 
mar. 
Mesmo considerando as varlas feh;Oes 
faciologlcas encontradas ao longo da bacia no 
Grupo Passa Dois como representativas de 
urn detenninado ambiente de sedlmenta~ao. 
comportando uma fauna e nora adaptada e 
caracleristica para cada case. diflcilmenle se 
chegara a uma conclusAo decislva quanta 
ao ambiente reinante. pelo menos com rela~ao 
a parte inferior e media do Grupo. 
A Fonna~Ao Irati representa urn ambiente 
sub-aquoso onde urn ou mais ciclos redutores 
podem estar antecedidos. altemados. seguidos 
ou mesmo completamente substituidos. em 
algumas regi6es. por rases menos redutoras. 
Esta Fonna<;ao compreende a parle da se· 
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qOtmcia mais caracterlstica pela consUincia 
de sua fauna e flora. que. desde Goias e Mato 
Grosso ate 0 Rio Grande do SuI. esta marca-
da pela presen1(a de rl!pteis como MesOSQUrus 
e Stereostenlllm. pelos crusUiceos pigocefalo-
morfos. pelas escamas e dentes de Paleoniscl-
deos e restos vegetals. Os repteis encontrados 
no Irati nao nos auxillam na defin!(;ao do 
ambiente ou Indica(,:Ao da salinidade do melo. 
o mesmo ocorre com os crustflceos assina-
lados para esta primeira unidade. Jfl a nora e 
os insetos. estes ultimos encontrados aqui no 
Sui. podem nos Indicar proximidade da costa 
ou mesmo ambiente continental. Os paJeonls-
cideos, tao freqOentes nas forma1(Oes do Oru-
po foram. segundo Orlov (1964. p. 527), panl-
cularmente abundantes nos ambientes de 
flgua dace durante 0 Carbonifero e Permiano. 
mas existem fonnas bern representadas nos 
ambientes marlnhOS. Daemon. (1974) registrou 
a ocorrencia de Acrltarchas no Irati de Sao 
Paulo e Parana, bem como no de Santa Cata-
rina. se Serra Alta for conslderada uma fAcies 
menos redutora dentro desta seqOl!ncia. Os 
Acrit.archas, considerando as informa(,:Oes da 
Iiteratura, sao apontados como de ambiente 
marinho, planc~nicos. Porem. Daemon (1974) 
nos informa que WIlliams e Sarjeant (1966) 
reportam formas nAo marinhas do Pleist.oceno 
do "English Midlands" (Sargeant, nao pubJi-
cado) e do post.-Pleistoceno do sudoeste da 
AustnUia (Churchill e Sarjeant. 1962-631-
A facies Serra Alta no Parana e Santa 
Catarina. conslderada como unidade da For-
ma~ao IratI. se caracterlza por uma fauna de 
bivalves. conchostra.ceos e ostracodes. Os 
ostracodes. que podem ser bons Indicadores 
de ambiente. alnda nAo foram devidamente 
estudados e sua fosslllza(,:Ao parece nAo dar 
muitos detalhes de morfologia. Os conchos-
trnceos. comparados aos atuais. podcriam 
indicar ambiente de Agua doce, sendo interes-
sante notar que costumam vlver em pequcnas 
lagoas tempora.rias, proximas A costa, 
A Forma(,:ao Estrada Nova s.s. est.a mar-
cada por uma fauna bastante rica em bivalves 
desde Silo Paulo ate Santa Catarina. Em 
SAo Paulo aparecem alnda car6fitas. troncos 
vegetals, pallnomorfos e tambem acritarchas. 
-No Parana encontram-se os mesmos grupos. 
com excet:;ao dos Ultlmos. 0 Rio Grande do 
Sul apresenta·se bastante pobre em bivalves. 
contribuindo apenas com Lroncos f6sseis na 
parte superior da Forma(,:Ao e a fauna ichtio-
16gica, estudada neste trabalho, que em prin-
cipio mostra uma associa(,:ao de peiXes de 
t'!goa dace ao lado de elasmobranquios refe· 
ridos como marlnhos (g~neros Ctenacanthfls e 
Orodus). Esta fauna !.em grande probabilida-
de de ser reconheclda nos Estados do centro e 
norte da Bacia. como Jt'! fol em parte no 
Estado de sao Paulo. 
Os bivalves. segundo Beurlen. descende· 
riam de fonnas marinhas. porem. segundo 
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Mendes (1967), esta hlp6tese s6 pode ser 
aceiLa se admitir-se uma origem bastante 
remota, talvez da invasAo marlnha ocorrida 
no periodo de sedimenta(,:Ao do Orupo Tuba-
rAo. Por outro Jado. esta ~ , segundo Mendes. 
uma fauna de cart'!ter end~mlco e n40 nos 
fomece dados Que pennltam uma correla(,:Ao 
com outrns baclas. Quanto as car6Htas. co-
muns em ambiente de Agua doce, parecem 
ocorrer tamb~m em t'!guas com certo lndice de 
salinidade. 
A facies Serrinha. cuja sltua(,:Ao na coluna 
estratigrafica ~ tamb~m multo dlscutida. esU. 
caract.erizada no Parana pela presen1(a de 
conchostraceos, ostracodes. gastr6podes. res-
tos de peixes e urn antrbio labirintodonte do 
g~nero PLatyops. Na parte superior da Forma-
(,:30 Corumbata!. em sao Paulo. tambem 
encontram·se conchostrAceos e restos de pei-
xes, e no Rio Grande do Sui. alem de Paleo-
niscldeos e do g~nero Xe'lacallthus, foi recen-
temente encontrado restos de urn antrbio. 
Os gastropodes encontrados na facies 
Serrlnha necessitam alnda urn maior estudo. 
A presen1(a de conchost.raceos e anffbios 
deixam claro a presen(,:a de urn ambiente 
continentaJ na parte superior do Orupo. com 
aguas de lndice de sallnldade normal. 
Na Fonna1(40 Rio do Rasto. propriamente 
dita. sao registrados alnda conchostn\ceos, no 
Parant'! e Santa Catarina. al~m de urn reptil. 
Etldothiodon. no primelro. A Formal;40 Rio 
do Rasto ja mostra estruturas bern caracterfs-
tleas de preenchimento de canais e de plan!-
cle de inunda(,:ao. e sua flora e fauna asso· 
clada deixam bern claro 0 amblente Duvio-la-
vio-lacustre, 
A partir de todas essas inrorma1(Oes pode--
se tecer algumas conslderacOes sobre que tipo 
de ambientes teriam prevalccido durante a 
deposi1(40 deste Orupo. 
Pela extensa.o dos dep6sltos. a Ideia de 
uma grande bala. inlclalmente de aguas cal-
mas e mixohalinas, de relaUva profundade. 
onde se depositaram os sedimentos do Irati e 
parte inferior de Estrada Nova. nAo parece 
Inconsistente. 
Ao encontrar-se em nosso Estado uma 
amostra com 0 aspecto tfplco de urn "bone 
bed". na parte inferior da Forma(,:ao Estrada 
Nova, no Municipio de Dom Pedrito, aventou: 
se a hip6tese da presen(,:a de rios e lagoas que 
transportassem urna carga de sedimentos e 
restos de uma ichtlofauna dulceaQOicola para 
a baia. onde estes sedimentos e 0 material 
rolado iriam se assoclar com os restos de 
elasmobranquios marinhos ou. mals provavel-
mente. mixohalinos. Outra expllca(,:ao para a 
prcscn(,:a de ichtiodontes e Ichtlodorul\tos de 
elasmobranqulos. tipicamente marinhos. nes-
tas fonna(,:oes. embora com poucos funda-
mentos. seria a ocorr~ncla de urn cicIo de 
transgressao e regress60 marinha durante este 
intervalo. 
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JA na parte media e superior da Fonna<;Ao 
Estrada Nova. tanto aqui no sui como nos 
Estados sltuados mals ao norte encontram-se 
estruturas primArlas Identificadas nas rochas 
como marcas de ondas, microestratiftcaCAo 
cruzada. gretas de contrac:io. Indicando a 
presenca de correntes e aguas rasas (Mendes. 
1952. 54, 671 e ate temporfuias exposh;:Oes de 
terreno (Almeida e Barbosa. 19531. 
Os sedimentos da parte superior da Estra-
da Nova, no Rio Grande do Sui. silo caracteri-
zados por lentes de arenito avennelhadas 
altemando-se em camadas de slltito (fotc 6) 
onde ocorrem escarnas e dentes de paleonls-
cideos e coelacanthideos. dentes de Xena-
canthll$, restes de anffbio al~m de rastros de 
vermes (fotc 8) e troncos slliciftcados. Os pel-
xes marinhos pareeem estar ausentes. Os 
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bivalves e eonehostraeeos. tfiO eomuns nos 
Estados vlzlnhos. aqul estAo ausentes ou 
eseassament.e representados. 
Devemos admitir que houve uma lenta e 
gradual transformacilo neste ambiente. com 
modlftcacOes do teer de sallnldade da agua, 
evolulndo para urn ambiente francamente 
continental que permltlsse 0 desenvolvimento 
de anfibios, carofttas, rauna ichtlol6g1ca carae-
terfstlca de Agua doce. e mals ao nortR 
bivalves e conchostrAceos, al~m de rica vegeta-
c;ao As margens. 
Por outro lado nestes sedimentos se obser-
vam estruturas primarias como "ripple 
marks" (fotos 7 e 10) e mieroestrautlcaca.o 
cruzada (rota 9), que tam~m podem ser Ind!-
caUvas de urn amblente continental de Aguas 
rasas. 
4S 
E - mADE E CORRELACAO NO GRUPO PASSA DOIS 
Os estudos paleontolOglCos e estrstlgrMcos, 
reallzados por diversos pesquisadores ns Ba-
cia do ParanA, parecem deiXar fora de duvlds 
uma idade penniana para os sedimentos do 
Grupo Psssa Dois. 
White (1908) jA havla atrlbufdo uma prova-
vel Idade Permiana para parte do Grupo. Oli-
veira, E.P. (1919). Clarke (1920). Cowper Reed 
11929a), Gordon Jr. (1947). Maack (1947), Lean-
za (1950), MezzaIira (1952). Beurlen (1953) e 
todos os autores que se referiram a este 
problema em trabalhos posteriores tAm acelto 
a deposicAo do Grupo durante este perfodo. 
Cowper Reed (1929), ao examinar uma 
colecAo de lamelibrAnqulos do Parana, For-
macAo Estrada Nova, fol quem at.ribulu uma 
idade triAssica superior a esses sedimentos, 
por esI..Bbelecer urna comparacao dessa fauna 
com a do Hemisferio Norte, marinha. 
EntreI..Bnto. Cowper Reed no mesmo ano. 
f 1929a) descreve fU6podes da Formacao Rio 
do Rasto em Poco Preto, Santa Catarina. 
Uma das especies fol classlf'lcada como Leaia 
pruvosti Reed. Este g~nero, segundo dados do 
prOprio autor, e apenas conhecido das cama· 
das carboniferas e permlanas. sendo multo 
semeihante com algumas formas australlanas 
de Idade Permiano Superior. 
Em 1944, Mendes revlsou 0 materiaJ de bl· 
valves estudado por Reed (1929) e verincou 
urn engano por parte desse autor em reJacAo a 
Myophoria e Pachycardia , sendo este (dUmo 
g~nero chave para a avaUa<;Ao da Idade 
triass!ca superlor. Prop6s, entao, os novos 
generos Jacquesia e Pinzonellopis , respecUva-
mente. para as especles anteriormente refer!-
das como Myophoria e Pachycardia. 
Em 1945, Mendes admite a colocacao da 
FormacA.o Estrada Nova no Paleoz6ico Supe· 
rior. E, em 1949, faz a seguinte referencia : 
"Toda maJacofauna apresenta urn grau de 
endemismo muito elevado nAo sendo oportu-
no usA·1a para estimacAo de cronologla de 
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seus sedimentos, devendo-se utlllzar outras 
assembleias f6sseis integradas por elementos 
cosmooolistas". 
Mendes 11952) faz referencla {!. flora Glas-
sopteris.<Jangamopteris , presente na Serie 
Itarare-Tubamo, comentando ser a presenca 
de alguns elementos n6tdlcos como Lepido-
dendron, Sigillaria, etc. 0 motivo de relutAncia 
em atribuir esta flora ao Permlano. Em 1954. 
Mendes comenta que Barbosa, em comunica-
CAo verbal, anuncia a ocorrencia de Gangamop-
terl& na Fonnat;do Rio do Rasto, no Parana, 
asslnalando ser esse genero excluslvamente 
Pale0z6lco Superior. E. em 1967. faz 0 seguin-
te comentArlo: "From the paleontologic point 
of view, the most certain Neopaleozoic index 
fossils encountered in the Passa Dais are 
Gangamopteris and Lenia ", (p. 159). 
Maack (1947) menciona a ocorrencia de 
Lycopodi.Qpsis derbyi Renault desde a Forma-
Cao Rio Bonito fCarvAo Barro Branco. Santa 
Catarina) atk a facies Terezfna. FormacAo 
Estrada Nova, no ParanA e FormacAo Corum-
batal. em SAo Paulo (p. 16n. Este autor 
sugere, alnda. urna correspondencla da For-
maCAO Estrada Nova as camadas ""Ecca"". na 
Afiica do Sullp. 171). 
Almeida e Barbosa (1953), referindo-se a 
FormacAo Irati, comentam que esta unidade 
encontra paralelo exclusivamente nas cama-
das '"White Band" do grupo Upper Shales. 
Serie Dwycka do Sistema Karroo da Africa do 
Sui (p.55). Lembram que 0 genero Leaia 
ocorre tambem nas camadas Beaufort Infe-
rior, da Africa do Sui, e nas camadas Newcas-
tle, da AustrAlia. Referindo-se a flora da 
Formac;Ao Corumbatai exp6em: "Revela intei-
ra semelham;a com a flora Damuda. do 
Gondwana da india peninsular e da Serle 
Beaufort Inferior do Sistema Karroo. da Afri-
ca do Sui. Tambem e admissivel comparA-la 
com as floras da Serie Ecca (Karroo) e Grupo 
Greta ('"Coal Measure" Inferior de Nova 
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Gales 00 Sui), mas estas aproxlmam-se mals da 
flora "Rio Bonito" ... p. 55. 
Pinto U9721 faz urn estudo sobre os 
insetos enconlrados na Fonnac;:ao IraU e. com 
base nestes, data a unidade em Pennia no 
Superior. provavelmente Kazaniano. Aponta 
varlos fatos Que the sugerem esta Idade: 
a) Os Insetos encontrados na Fonnac;:Ao 
Irati podem ser relaclonados aos insetes 
encontrados na Russia e Australia. de idade 
Permiano Superior. a maioria do Kazanlano 
da URSS. Uma esp~cie. entretanto, esta 
muito proxima a uma fonna da Russia. 
encontrada na parte superior do Pcmlianc 
Inferior. da s~rie Kuznetzk. 
b) 0 gtnero Pygaspis Beurlen. 1934 (Type 
species: Pygaspis brasiliensis I, ~ urn Pygo-
cephalomorpha basLante sernelhante. senAc 
identico. a Nolocaris Broom. 1931 (EspCcie 
tipo: Notocaris tapscottil. da Formac;:ao Dwy-
ca da Artlca do Sui. de idade penniana 
superior. como jA Unha referido Pinto (1971). 
Pinto. no rnesrno ano. publica trabalho 
rderente aos crustiiceos e !nsetes da Forma-
c;:ao Irati. Em suas conclus6es comenta 0 fato 
dos Pygocephalomorpha odo trazerem uma 
infonnac;:ao precisa da idade dos sedimentos. 
Por outre lado. indicam urna relac;:ao entre 0 
Irati e 0 ''Whlte Band". especlalmente levando 
em considerac;:ao sua associac;:Ao com Meso-
sauridae e a taphoflora Glossopteris-Gat/ga-
mopleris. White Band Lerta urna idade entre: 
Unmskiano-Kazaniano. 
Segundo esse autor. a Idade da FonnaC;:30 
Irati estarla entre 0 Unmsklano e Kazaniano. 
Daemon e Quadros (19701 realizaram um 
estudo paUnologico a partir de amostras de 
superfJcie e de poc;:os explorat6rios da PETRO-
BRAs na Bacia do ParanA. de Mato Grosso e 
GoiAs ate 0 Rio Grande do SuI. Os dados 
geocronologicos demonslraram Que a sequen-
cia sedimentar do Neopale0z6ico da Bacia se 
estende desde 0 Carbonifero Superior (Stefa-
niano CI aU! 0 Permlana Superior (Ka7.ania-
nOI. A seqflencia neopaleoz6ica foi divldida 
em seis intervalos (deslgnados em ordem 
ascendente) bioestratigrdncos e subintervalos. 
designados em ordem ascendente pelas letms 
O. H. I. J . K e L. Oentro do intervalo L. geo-
cranologicamente datado no Kazanlano. nca· 
ram as Fonnac;:Oes Palenno. Irati. Serra Alta. 
Terezina. Serrinna e Morro Pelado. segundo a 
subdivl&lo utilizada pelo autorcs. As Forma-
c;:6es Serrinha e Morro Pelado sao colocadas 
em duvlda ou acima do Ultimo subintervalo. 
L3. 
Daemon (1974 I apresenta urna integrac;:do 
de seus estudos palinolOgiCos no Neopaleozoi-
CO da Bacia do Parana com as da fauna e 
flora. abordando apenas as carnadas fossllife -
ras de Santa Catarina a Sao Paulo. 
No Estado de Sao Paulo, na Fonnac;:~o 
IratI. constatou a presem;a de Striatopodocar-
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piles phaleratl!s (Balme e Hennelly. 1965) 
Hart 1964 (Tartarianol e ViUatilla a.fricalla 
Hart (topa do Kazanianorrartarlanol. ambas 
da Bacia do Karroo. sendo que a correlal;3o 
com a Africa sugere uma posh;a.o bioestrati· 
granca entre a Zona Zonati/StriaLiti de Hart 
1967. correspondentes ao Ecca Superior/Beau-
fort Inferior. A amostra. sltuada bloestrat,igra-
ficamente no subintervalo L2 superior 3 1.3. 
geocronologicarnente ~ atribuida ao Kazanla-
no. 
Daemon acrescenta serern os sedimentos 
dessa amostra do Irati de Sao Paulo contem-
porAneos aos da Fonnnc;:ao Terezina em Santa 
Catarina. Quanto a FormaC;:30 Corumbataf. os 
palinomorfos Indica ram subintervalo bioes· 
tratlgrlinco LJ, Kazaruano .Comenta. ainda, 
Que a presenc;:a de StriomOllosaccites cf. mo· 
rondavensis Goubln Indica urna idade aproxl· 
mada do Tartariano e, em se conslderando tal 
fata. a Formac;:Ao Corumbataf seria parcial· 
mente contemparAnea ao topo da Fonnac;:ao 
Terezina no Estado de Santa Catarina e II. 
facies Serrinha. FormaC;:30 Rio do Rasto. no 
ParanA e Santa Catarina. 
No Estado do Parana e Santa Catarina a 
Formac;:ao Irati nAo aprescnta Indfclos palino-
logicos. Quante a Serra Alta e Terezina. 
nestes dois Estados sAo enQuadradas nos 
subintervalos 1..2 e 1.3. Daemon observa uma 
quebra palinologica dentro da propria Forma-
c;:Ao Terczina. na sua parte mediana. 
As facies Serrlnha e Morro Pelado. Forma-
c;:Ao Rio do Rasto. no ParanA e Santa Cata-
rina. sao esU!reis em pallnormorfos. com 
excC(:Ao da area de Unhio de Vit.6ria. onde a 
parte basal da facies Serrlnha apresenta 
paUnomorfos do Permlano Superior. 
Schrage (19731 descreveu urn novo tronco 
fossil para a Fonnal;aO Irati, 8arakaroxy/0I1 
brasi/iensi. e correlaclonou-o a Barakaroryloll 
Surange e Maithy 1962. do Kungurlano (Per-
mlano Mediol da India. serie Damuda. Bara-
kar stage. 
Dellazzana \19731 realiza urn estudo siste· 
matico de microsporos da Formac;:t\o Irati e. 
em suns conclus6es com respeito a Idade 
dest.cs sedimentos. estA df' acordo com Dae· 
mon e Quadros (l9701 Que datam a Fonnal;3o 
em Kazaniano (parte inferior do Pennlano 
Superior). A autora correlaciona os palinomor' 
fos. atraves dos gropoS dominanLes na asso· 
ciac;:30. com Ranlgang da India. Zona de 
Striatiti na Africa e Complexo Dulhatyspora 
na Austnilia. 
Barberena 119721 regisLra a presenc;a de 
urn repUI do g~nero Elldothiodoll na Forma· 
c;:ao Rio do Rasto. Parana. EsLe rCptil. tam-
b~m presente no Beaufort Inferior. Bacia do 
Karroo. Jevou 0 autor a datar estes sedimen-
tos no Tartariano Inferior. 
Barberena e Daemon (19741 descrcvem urn 
anfibio labirintadonte do genera P/otyops 
Twelvetrees. encontrado na facies Serrinha. 
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ns Serra do Csdeado, Parana. Atraves desse 
f6ssil estabeJecem uma correlaC;ao com 0 
Permiano continental da RUssia, onde Efre· 
mov e Vjushkov t1zeram urn zoneamento ao 
Jongo _do Kazanlano e provaveJmente Tarta· 
rlano Inferior, dlvldlndo·o em trh complexos 
faunisticos, nos quais Plalyops Twelvetrees 
ocorre. Segundo estes autores, Efi'emov e 
VJushkov comparam 0 Pennlano continental 
da RUssia com a Serle Beaufort Inferior, 
Bacia do Karroo, que compreende tambem 
tres zonas, a IntennedlAria contendo a anUga 
Zona de Endothiodon. 
A partir desta compllac;Ao de dadas, nos 
trabalhos dos autores anterlormente citados, 
podemos veriftcar Que Almeida e Barbosa 
(1953 ) e Pinto 11972a) correlaclonam a Forma· 
C;Ao Irati com 0 "White Band" da Bacia do 
Karroo, e Daemon 11974) e Dellazzana (1973) 
com 0 Ecca Superior/Beaufort Inferior da 
mesma Bacia .. Maack tl947), Almeida e Bar· 
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bosa 0953 ), Pinto 11972a) e Daemon (1974) 
correlaclonam a Formac;Ao Estrada Nova com 
o Ecca ou Ecca/Beaufort Inferior, da Bacia do 
Karroo, e Barberena 11972) correlaciona a 
Formac;ao Rio do Rasto, com 0 Beaufort 
Inferior. 
Pinto (1972), atraves dos estudos feitos 
com insetos, correlaclona a Formac;ao Irati 
com a Bacia de Kuznetzk da RUssia e, 
tambem, Daemon e Barberena 11974), utlllzan· 
do anfiblo, correlacionam a Formal;aO Rio do 
Rasto, facies Serrinha, com 0 Permiano conti· 
nental da Russia. 
Atraves desta analise, pode·se chegar a 
segulnte conclu.s3.o quanto a idade do Grupo 
Passa Dois: A Formac;Ao Irati, Pennlano 
Medlo (Uftmskiano ao Kazanlano); a Forma· 
C;Ao Estrada Nova, Permiano Superior iKaza· 
nlano e Tartarlano Inferior) e a Formac;Ao Rio 




A - NOMENCLATURA E PROBLEMAS DE SISTEMATICA 
A realizacAo do estudo de urna detennina-
da ichtiofauna, baseada em restos como ich-
tiodontes, ichtiodoruJitos e escamas. importa 
em wn conhecimento geral dos Upos de 
morfologia extema e histologia, que podem 
sec encontrados nos dlversos grupos de pel-
xes. Em muitos casas, atrav~s destes restos, 
pode-se chegar a deflnicAo de g~neros e 
especies, mas em Qutros, principalmente 
Quando envolve fannas mais evoiufdas. e 
necessaria 0 conhecimento e anAlise de urn 
maior mlmero de elementos da estrutura do 
peixe, .. como seu esqueJeto, elementos 6sseos 
craniais eu a fonna de seu carpo. 
D grupo dos Elasmobranchlomorphi 
compreende geralment.e IchUodontes multo 
caracterfsticos em SUB morfologia extema e 
interna, 0 que permltlu urna classiftcacAo 
mais precisa. Entretanto. grande parte destes 
restos de peixes foram descrltos na Europa e 
America do Norte nos finais do seculo passa· 
do e iniclo deste. E, em conseqliencia, 0 tlpo 
de descrlc;Ao Celtas, e, as vezes, pouco preclso 
em sua linguagem cientffica e, nem sempre, 
acompanhado de ilustrac;oes claras. Por esse 
motivo, encontrn-se ao final deste item urn 
fndice de nomenclatura que abrange todos os 
tennos aqui utillzados para fins descritlvos. 
o gropo dos Paleoniscida, por outro lado. 
compreende peixes de grande ocorrencia no 
Pale0z6ico Superior e largamente estudados. 
po~m com base em toda ou quase toda 
morfologia extema de seu corpo ou dos 
elementos craniais. embora multas espe:eies 
tenham sido criadas com base em escamas. Ja 
seus dentes nAo se prestam tanto para este 
tlpo deestudo como os Elasmobranchlomorphl. 
Tern a Conna em geral cOrnca, mals ou· menos 
alongada e pontlguada, com urna especie de 
capucho apical, que e reflexo da mudam;a do 
tipo de dentlna nesta extremidade. Sua hlsto-
logla e semelhante nos vanos g(meros. Por 
esse motlvo procurou-se agrupa.-los na catego-
ria taxonOmica de sub-ordem, sem entrar em 
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denominac;Oes espec[fl.cas ou mesmo gener!-
cas. Partlu-se entAo para a analise de suas 
variac;6es na morfologia extema. reunindo-os 
segundo determiJlados padrOes morfol6gicos, 
atraves de uma sistematica artificial. Com 
esta finalidade propbe-se a chave de classi-
ficac;ao morfol6gica apresentada na p. 5.4 
Na figura 8. estAo representados esquemas 
de 3 famas consideradas basicas: Ichtlodonte 
reto, curvo e sigmoidal. 
Encontrou-se, segundo a chave morfol6gi-
ca. 7 tipos diferentes de ichtiodontes: ap6s a 
realizai;8.o de varios cortes para estudo histo-
16giCO, todos, lnvariavelmente, corresponde-
ram a estrutura interna caracterfstica do 
grupo. 
Esta classificac;ao. que nada mais e do que 
uma parataxa, acredita-se que seja v8.llda e 
pratica para urn emprego estratigrafico. 
o ichtlodorulito encontrado na Fonnac;ao 
Estrada Nova DAo pode receber designa9ao 
especffica, pois, apesar dos mesmos possulrem 
Connas multo distlntas, encontrou-se apenas 
tragmentos, geralmente multo desgastados. 
De qualquer modo. assim como as escamas, 
representam mais urn elemento a caracterizar 
o contel1do tafoichtiofaunfstlco da FormS9Ao 
Estrada Nova. 
1. iNDICE DE NOMENCLATURA 
Apresenta-se urna relac;Ao de termos ge-
rais e daqueles aqui utilizados na descric;Ao 
dos ichtiodontes e ichtiodoruiitos, procurando-
se definir as estruturas pelo que representam 
morfologicamente, sem se preocupar com pro-
blemas de constltulc;ao, Ii..mc;ao ou genese. 
Para tanto Coram traduzidos alguns termos da 
nomenclatura Inglesa, com seus conceitos, 
como tambem sAo propostos alguns novos, 


















Figura II - I'orma~ b:i~Jca~ de rchuodorlrc,: aJ h:htludonl.' re ta; b) Ichuodorl1c curvo; c) Jchuodofl[C sigmou.lal . 
Base Oll regiao basal - zona do dente que 
serve para sua lixa(:ao na maxUa, com 
furu;ao anaJoga a raiz dos dentes de 
mamiferos. diferindo destes pela au~ncia 
de urn verdadeiro canal de raiz e pela falta 
da camada de cementa recohrindo exter-
nament.e a dentina (Est. XII. fig. lC-e; 
Est, V!IT. fig. 2B-cl. 
Borda - zona limite entre as faces au lados 
da coroa e base do dente. (Est. IX, fig . 
2A-c). 
Botao apical - projecao, de forma geralmen-
te arredondada au ovalada, si tuada no 
lade superior all lingual da base do dente, 
que parece auxlUar na artlcuJacao entre 
dentes adjacentes de filelras verticais. 
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onde 0 batao apical de urn serve de apaio 
ao tubercula basal do que lhe e posteror. 
Caracterfstico de dentes da famnia Xena-
canlhidae (Esl. IX,jfg. 18 e C-a}. 
Cana l medula r - cavidade relativarnente 
ampla, de poslc;ao centrallzada, rica em 
tecido com vasos e nervos para nutrl(,:BO e 
sensibilidade dos tecidos vivos. e/ou 
preenchlda por cartUagem (nos Ichtlodo-
rulitasl, de onde podem partir outros 
canais ou tubulos para a dentina circun-
dante. (Est. XV, fig. G-g). 
Capucho apical - regUio apical do dente com 
aspecto extemo de urn capucho, rnais cla-
ro e rualino que 0 restante da ct1spide. e 
refiexo da mudan(,:a da composicflo e 
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estrutura da' dentina Identina modiftcada) 
nesta zooa, lEst. XIV, Ilg. 3A e 4-g) . 
Carena - pequena moldura acompanhando a 
margem lateral da cuspide. podendo ser li-
sa ou apresentar omamentac;6es. como 
crenulac;6es.IEst. X, fig. 6C eD-b). 
Cav idade pu lpar - cavldade central do dente 
preenchlda por teddo rico em vasos e 
nervos, formando urn canal quase sempre 
mais alargado na base e estreitando-se 
nas c11spldes, atlngindo ou nao a extremi-
dade das mesmaslEst. XIV. fig. 4-<:1: Est. 
XV. Ilg. 3-dl. 
Cintura - zona situada entre a coroa e a base 
do dente. circundando-o na forma de urn 
sulco ou raixa estreita, com os bordos le-
vemente salientes lEst. XII. Hg. IE-c). 
Cone - forma que pode assumir a coroa 
quando baixa e obtusa. podendo ocorrer 
em numero de urn ou mais (Est. XII , fig. 
lO·a) 
Coroa _ regi60 exposta do dente que assume 
difcrentcs formas. conforme 0 M.blto all-
mentar lEst. XII. fig. IA e C-d" 
Costela - pequena projec;60 ou sali~ncia afi· 
lada na superficie extema do dente ou do 
ichtiodomJito. confOnTlc 0 prOprio signin· 
cado do termo. podcndo ser longas ou cur-
tas, esparsas ou dispostas contiguamcnte 
de maneira repetida. cobrindo a superfCcle 
da coroa. lEst. II . fig . 3A-a; Est. X. fig. 
5A-dI. 
Cuspide - forma assumida pela coroa quando 
c6nica, relativamente alongada e ponti-
aguda. (Est. VIII. fig. 2A-al. 
Clispule _ cuspide de tamanho pequeno, 
dellnida em func;ao da exisUmcia de uma 
ou mals cuspides principais de tamanho 
maior lEst. VIII. fig . 2A-bJ. 
Dentina mod ifi cada - dentina com uma 
composh;40 e orientac;40 diferente dos 
cristais em relac;ao a ortoclentina, forman-
do urna esp~ie de cone ou capucho acima 
desta, na extremidade apical do dente, 
podendo apresentar tubulos de dentina, 
geralmente curvos ou com dlsposlC;a.o Irre-
gular. Caracteristica de pelxes ganOldes e 
tele6steos lEst. XIV. fig . 5-bl 
Dentina trabecular - tipo de dentina que for-
ma em seu espac;o interne urn padrdo em 
forma de rede irregular pela intensa rami-
ficac;A.o de canais e tubes espessos que a 
atravessam. Forma geralmente a base dos 
dentes ou 0 tecido principal dos Ichtiodo· 
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ruUtes. Caracteristica comum nos Elasmo-
branchiomorphi. ocorrendo. eventualmen-
te, nos teleOsteos. lEst. XV, fig. 4 e 5-b). 
Dentina tubular - dentina cujo espac;o inter-
no e atravessado por imi:meros canais. as 
tubulac;6es de den Una, dispostos vertical e 
paralelamente, podendo apresentar pe-
quenas ramlficac;Oes. Caracterlstlca dos 
Elasmobranchlomorphi e Holostel. 
Esmalte - subst.a.ncla dura que fonna a 
camada mal~ extema do dente. reconhecl-
da como tal pela sua posic;ao topogn1fica, 
pela direc;a.o de aposiC;Ao (em Angulo reto 
com a superfYcie de ortoclenUna) e pela 
sua estrutura e birrefring~ncla em s~ao 
delgada fEst. XIV. fig. 1-2-3B-c). 
Estria - ranhura ou fino sulco na superficie 
do dente fEst. X, fig. IC-c). 
Foramen ou roramen nutriti vo _ pequeno 
orifCcio situado no lado inferior da base 
dos dentes de Elasmobranchlomorphi. ser-
vindo a passagem de vasos para a nu~ri ­
C;1'I.o do tecido vivo. (Est. IX. fig. 2C·d). 
Ichtiodonte - denominac;8.o uUlIzada para 
dentes de pelxes, quando de sua ocort~n­
cia como pec;as Isoladas (Est. I-XI e 
Xll-l). 
Ichtiodor-ulito - denominac;ao utllizada para 
espinhos cefalicos ou de nadadelras de 
elasmobranquios. quando ocorrem como 
pec;as isoladas lEst. XII. Hg. 21. 
Linhas de ortodentin a - marcas deixadas pe-
la aposic;3oo de novas camadas de dentina. 
na face interna de dentina j30 formada. 
Podem ser observadas em cortes transver-
sals e longitudlnals das cuspides. onde 
aparecem como zonas de crescimento. 
paralelas a supeficie do dente fEst. xrv. 
fig.4-5-f: Est. XV. fig. 1-20 
Margen - rona de limite da coroa. cuspide ou 
base de urn dente que apresenta certa 
compressao lateral ou que forma, em 
determinado ponto, urna superfCcie mals 
aguda, podendo, (neste ultimo casol. apJi-
car-se este termo tambCm para os ichUo-
dorulitos fEst. X. fig . 4C-a). 
Multictispide - dente com a coroa (ormada 
per duas ou mais cuspides lEst. vm. fig. 
IA) 
Ortodentina - subsUmcia reslstente que for-
ma a massa principal do dente. estando 
sempre presente, mesmo no caso de de-
senvolvimento posterior de outro tipo de 
dentlna. Envolve a cavidade pulpar e e 
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atravessada pelas tubulal;oes de dentna 
(Est. XIV, fig. 1-2-a: Est. XV, fig. 3-a) 
Plicidentina - dentlna que ocorre na regiAo 
basal do dente, ou ate sua metade inferior. 
E radlalmente pregueada em tome da ca-
vldade pulpar, envolvendo ate certD ponto 
a camada de esmalte. sendo que este 
awnento da complexidade nas dobras 
fonna urna estrutura lablrfntlca. Ocone 
em HolOsteos e TeleOsteos. 
Sub-cone - cone de tamanho pequeno defi-
Dido em fun~o da existencia de urn ou 
mais cones princlpais: em m.i:mero variA-
vel na coroa (Est. XII, fig. ID-b) . 
Suleo - zona mais profunda na superfJcie do 
dente ou fonnada pela presem;a de duas 
costelas contfguas (Est. II, fig. 3B-bl. 
Tuberculo basal - projel;Ao de forma geral-
mente arredondada ou ovalada no lado la-
bial e inferior da base do dente, com 
fum;ao de artlculac;:ao entre dentes vi-
zinhos de fileiras verticals. Caracterfstico 
de dentes da famma Xenacanthidae. Ver 
Botao apical; (Est. IX, fig . lD e Cob) 
Tubula~s de dentina - pequenos canais 
que partem da cavidade pulpar e atraves-
sam a ortodentina. Podem ser intensa-
mente ramificados. principalmente na zoo 
na mais proxima a superficie do dente. 
sendo que as ramificac;:6es laterais podem 
se anastomosar com os tubulos vizinhos 
que correm paralelos (Est. XIV. fig. 1 e 
3B-e; Est. XV. fig . 2-3-6-e). 
Unictispide - dente com coroa formada por 
apenas uma cl.i:spide lEst. I-VlIJ. 
Vitrodenti na - camada mais extema do 
dente com aspecto vltreo e hlalino. con-
tendo poucos ou nenhwn tubulo de denti-
na. E referida por alguns autares como 
"esmalte". Caracterlstica dos Elasmobran· 
chiomorphi lEst. XV. fig. 1 e 3-c). 







1.2.2.1 Labial arnpliondulado 





2.2.1.1 Labial lisa 
2.2.1.2 Uma iaterallisa 
2.3 Rugoso 






3.2.2.2 Labial onduJada 
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Sistematica 
B - CLASSIFICA~Ao ARTIFICIAL 
Ichtiodonle A 
Est. l , fig.I-4; Est.XIV, fig.2 
Hypotypus: MP- UFRGS-MP-M-43 
Plesiotypi: MP-UFRGS-MP-M-44; MP-M-45 , MP-
M-46 e MP-M-47 
Locus typicus: Caveiras, Munidpio de Dom Pedrito, Rio 
Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Faeies Caveiras, Formacao Estrada 
Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Superior. 
Diagnose: Jchliodonle eonieo e relo, com superfieie lisa. 
Descrit:;:lO: Ichtiodonte de aspeeto geral eOnl-
eo e fonna reta. Pouco eomprimido lateral-
mente (Est. t, fig. 1B). Relativamente grande e 
robusto. medlndo 4,8mm de anura. A largura 
de sua base representa a metade de seu 
cornprimento. A superficie ~ completamente 
lisa. Base reta. Na extremidade superior 
apresenta urn capucho fonnando urn Apice 
agudo. Este tern urn aspecto hlalino ou mais 
claro. reOexo da rnudanca do tlpo de dentlna 
nesta regh'io do dente (Est. I. ng. 1). 
Nos cortes histolOgicos realizados pode-se 
observar a ortodentina,que fonna a principal 
subsUlncia constitulnt.e do dente:a denLina 
rnoclificada, que situa·se aplcalment.e fonnan-
do 0 capucho, e a capa de esmalt.e que 
recobre externamente a superficie do dente, 
alem de outras estruturas como a C3vidade 
pulpar e as tubulacoes de dcntina.As lIustra· 
coes das SCyOes dos Ichtioclontes foram feitas 
\t luz polarizada. '.Iparecendo em cores dlferen· 
tes os elementos constltuint.es dos mesmos. To-
das essas estruturns encontram-se, de rnanelra 
semelhante, nos tipos subsequentes de Ich-
tiodont.es. 
Descricao dos cortes: 
Seclio tranversal- PleslOtipo MP-M-47 
No cent.ro aparece urna cavidade pulpar 
bern desenvolvida, rodeada por vArias cama' 
das concent.rlcas de ortodentina, a scrnelhan· 
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ca do que se observa na Est.XIV. fig.3B. Tu-
bulac6es muito ftnas de dentina partern desta 
cavldade e estendem·se ate junto a capa de es-
malte, que recobre externamente 0 lchtiodon-
te.Na fig.3B , acima rererida. a carnada de es-
malte aparece em cor arnarela. 
Sc~ao longitudina l- Plesi6tipo MP-M-44. 
Est..XIV, fig,2 
Na parte mediana ergue-se a cavidade 
pulpar ate a regiuo apical do dente, prOximo A 
zona do capucho, 0 canal e largo na base e a-
nla·se distalrnent.e. Pode--se observar, em rna· 
lor awnent.o, pattindo dele, as deJicadas tubu· 
lac6es de dentina que ramificarn·se rreqiien-
temente de rnaneira dicot6rnica. Os tUbulos 
at.ravessam t.oda carnada de ortodenUna e 
alcancarn a regiao do esrnaite. que aparece 
em cor arnarela. Esta tlltlrna capa e estreit.a e 
nao aprescnta tubuiac6es de dentlna. Na 
regHio superior aparece urn capucho bern 
desenvotvido. rnais hialino. tarnMm sern tu-
bulos de dentina. fonnado de denUna modlfi-
cada. Na ortodeniina aparecem v:l:rias linhas 
longitudinais e paralelas que representam 
eta pas de crescimento. ev\denciando as varias 
carnadas que foram se deposltando. coneentrl-
carnente. ao redor da cavldade pulpar. Est.a 
est.ruturn encontra·se rnais n/Lida nas fiR's. 4 e 
5. 
Observat:;oes: Os Ichtioclontes enquadrados. 
atraves da chave de classincacao morfol0gica, 
55 
no tiPf) rc/f) (' fi.~n pocIem aprt'spnt:lr alJ,..'l.lnl:lS 
varia<;6es em sua forma e na propOf(;tio de 
suas dimcns6es. 
Observe·se os seguintes plesi6tipos: 
Ples iotipo !\JP- !\J--I4. Est. I. fig. 2 
Ichtiodonte reto e liso. com capucho 
apicaJ agudo e mais alongado em relacllO ao 
hip6tipo MP- M--43. Sua altura cOlrespon-
dente a 2.2 vezes a largura de sua base. 
Ples iotipo MP- M--4 5. Est.. I. fig. 3 
Ichtiodonte reto e liso. com capucho 
apical de extremidade arredondada. Sua altu· 
ra corresponde a 1.8 vezes a largura da base. 
que e inclinada latcralmente. 
Ples iolipo MP- !'tI--46. Est. I. fig. 4 
Ichtiodontc reto e liso. com capucho 
apical bastante alongado. Sua altum con·es. 
ponde a 2.3 vezes a largura da base. que e 
inclinada na direClio labio·llngual. 
I)imensoes: 
Hip6tipo: MP- M-43. All. : 4.8mm. Larg.: 
3. lmm 






MP- M--47 . 
2.7nml 
Alt. : 2.Bmm. Larg.: 
Alt.: 2.5mm. Larg.: 
Alt.; 2.lmm. Larg.: 
Alt. : 4.5mm. Larg.: 
Ocorrencia : Localidade de Caveiras. Munici· 
pio de Dom Pedrito. Rio Grande do SuI. 
Brasil. Afloramento km 258. BR·293. Facies 
Caveiras. Formacao Estrada Nova. GI'UpO 
Passa Dois. Penniano Superior. 
Ichtiodonte B 
&1. 11 . fig.l - 3; Est. III . fig. l; Est. XIV, fig.3A- 38 
Hypotypus; MP- UFRGS-MP-M-48 
Plesiotypi: MP- UFRGS- MP- M-49; MP- M- 50; MP-
M- 51 
Locus typicus: Caveiras, Munic(pio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do SUi, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, ForlTl3l;ao Estrada 
Nova, Grupo Passu Dois,Permiano Superior. 
Diagnose: Ichtiodonte conico e reto, com a superricie ho loouhemicostelada, podendo. neste ultimo 
caso. apresentar a face labial ampliondulada ou estrictondulada. 
Dcscril;ao: IchUodonte de aspt!cto c6nico. reto 
e com pequena compressao lateral tEst.. II. fig. 
IS). SUperffcie holocostelada. com costclas 
bem pronullciadas. estreitas. formando urn 
plissado nas faces lingual e laterais. Na face 
labial tomam-se pouco mais largas. Esten· 
dem·se da base da clispide ate proximo a 
regillo do capucho. tornando·sc cada vcz mais 
suaves. ate imperceptiveis. 0 capucho e alon-
gada c levemente agudo. A base e reta. Sua 
altura. 3.4nml. representa 2 vezes a largura de 
sua base tEst. 1. fig. II. 
S6 
Os cortes histol6gicos foram realizados no 
plesi6tipo MP- M-49. que. tanto na sCl;ao 
longitudinal como transversal. mostra ames· 
ma estrutura interna ja evidenciada nos 
cortes do Ichtiodolltc A. No corte lransvers:tl 
lfig. 3BI a liniea varial;ao cncontrada e a pre· 
sen.;:a de costelas e ondula.;:6es na camada 
mais extenm de ortodentina e no csmaltc. 
respectivamente. nas faces lingual e labial. 0 
que e caracterlstico desse grupo. tEst.. XIV. 
fig.3A.3B) No corte longitudinal (fig. 3AI 0 
capucho mostra-se mais arredondado supe-
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riormente. provavelmente por urn processo 
secundario de desgaste. 
Obscn 'uc;oes: Segundo u chave morfol6gica 
adotada neste trabalho. no Ichtlodont.e B pode-
mos en::ontrar as seguintes varial;6es: 
PlesiolilKl: MI'-M-49. Est. n , fig. 2 
Ichtlodont.e reto, hemlcost.elado. face la-
bial estnctondulada. Pouco comprimldo late-
ralment.e. Base poueo inelinada em direcao 
labia-lingual. Capucho com 0 apice curto e 
arredondado. provavelmcnte par desgaste. 
Medc 4.3mm. 0 que corresponde a 1.8 vezes a 
largura de sua base. 
Plesiolipo MP-I\t-50. Est. II. fig. 3 
Ichtiodont.e reto. hernicostelado. face la-
bial e estrictondulada. Base reta, urn poueo cOn-
cava e larga, devendo corresponder i me-
tade da altura do dente. que sena em torno de 
Smm. 
Ple., iotilKl MI'_1\1-51. Est. III. fig. I 
Ichtlooonte reto. hemlcosteJado. face la-
bial runpliondulada. Extremldade apical arre-
dondada por desgaste. estando a regiao do 
capucho pouco visivel. Base Inclinada com 
relal;ao aos lados lingual e labial. Altura 
correspondendo a 2.4 vezes a largura da base. 
Oi mcnsOt.'S: 
Hip6t1po: MP- M--48. AlL.: 3.4mm.Larg.: 
2.2mm 
Plesiotipos: MP- M--49. AIL.: 4.3mm. Larg.: 
3.lrnrn 
MP- M-50. Alt.: 4.5mm, Larg. : 
3.2mm 
MP- M_51. AlL: 5.6mm. Larg.: 
3.2mm 
Ocorrencia: AOoramento situado no kIn 258 
da rodovia BR-293. junto ao entroncrunento 
dessa com a estrada que se dlrige para a 
cldade de Rosario do SuI. na localidade de 
Caveiras, Municipio de Oom Pedrito. Rio 
Grande do Sui, Brasil. Faceis Caveiras. For· 
mal;ao Estrada Nova. Grupe Passa Dois. 
Pcnniano Superior. 
Ichtiodonte C 
Est. IV, fig. 1--6: Est. X .... V. fig. 
Hypotypus: MP- UFRGS-M P- M-52 
Plesiotypi : MP-UFRGS-MP-M-53; MP- M- 54; 
MP- M- 55; MP- M-56; MP- M-57. 
locus typicus: Caveiras, Munic(pio de Dom Pedrito, 
Ri o Grande do SuI, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, Formal;Eo Estrada 
Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Superior 
Diagnose: Ichtiodonte conico e curvo, com superficie lisa. 
Descri~ao: Ichtlodonte de aspecto cOnico. 
Conna curva e superficie completamente lisa. 
Capucho apical alongado, extremidade aguda. 
podeooo-se observar. em vista latera!, urna leve 
cOllcavldade na face lingual. A base e rela. A 
altura do dente corresponde a 2.6 vezes a 
largura da base (Est. 4. fig. I I. 
Em cortes histol6g1cos a morfologia Inter-
na e a mesma ja descrita nas SC(tOCs de Ichtio· 
dontes do tipo A. sendo feito 0 corte longitu-
dinal no plesi6tipo MP- M-54 (Est, XIV. fig. 
II e 0 transversal no MP- M- 57 
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No corte longitudinal pode-se verificar. 
com nitidez, a delgada camada de esmalte, 
57 
porem isto e causado pela perda da dentina 
modificada, Que forma 0 apice da cuspide. A 
saliencia observada e formada pela ortodenti-
na. Base inclinada. com relaC;ao as faces 
labia-lingual. e levemente cOncava. A altura 
da cuspide corresponde 11 metade da largura 
da base. 
Nao foi realizado nenhum corte histol6gi-
co par contar-se com apenas urn especimcn. 
acrescentando-se 0 fata de que a estrutura 
interna dos Palaeoniscida apresenta. invaria-
velmente, os mesmos elementos ja representa-
dos na Est. XIV. 
Dimcnscies: 
Hip6tipo MP- M- 61. Alt.: 4,4mm. Larg.: 
2.8mm 
Ocorrencia: Afloramento situado no km 258 
da rodovia BR-293, junto ao enLroncamento 
dessa com a estrada que se dirige para a 
cidade de Rosano do Sui, localidade de 
Caveiras, Municipio de Dom Pedrito, Rio 
Grande do Sui, Brasil. Facies Caveiras. Forma-
c;ao Estrada Nova, Grupo Passa Dois. Pennlano 
Superior. 
Ichtiodonte F 
Est. V, fig. 1-10 
Hypotypus: MP-UFRGS-MP-M-62 
Plesiotypi: MP-UFRGS-MP-M-63; MP-M-64; 
MP-M-65; MP-M-66; MP-~·1-67; MP-M-68; 
MP-M-69; MP-M-70; MP-M-71 
locus typicus: Caveiras, Municipio de Dom Pedrito, Aio 
Grande do SUI, Brasil 
Stratum typicum: Facies Caveiras, Formacao Estrada 
Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Superior. 
Diagnose : lchtiodonte sigmoidal, com superflcie lisa. 
Descri(,":ao: Ichtiodonte de aspecto geral coni-
co, forma sigmoidal e superllcie completa-
mente lisa. Capucho apical aloogado e agudo. 
Base reta e urn pouco cOncava.Relativamente 
longo, apresentindo uma altura 3,0 vezes 
maior que a largura da base (Est. V. fig. I j. 
Os cortes hiStal6gicos foram reallzados 
nos plesi6tipos MP- M-63 e MP- M-66. sen-
do 0 primciro utiJizado para uma sec;ao 
transversal e 0 segundo para longitudina'I. As 
estruturas intemas correspondem as mesmas 
descritas para 0 ichtiodonte A. 
Observa(,":oes: As variac;6cs apresentadas neste 
grupo se refcrem ao grau de sigmoidalismo. 
comprimento das cuspides e relac;ao altura -
largura da base. Observe-se os seguintes espe-
cimens, 
Plesiotipos MP-M-63, MP_M_64, I\IP-
M--65 e MP-M-66. Est. V, fig. 2-5. 
Ichtiodontes alongados,forma sigmoidal. 
superficie lisa, guardando tuna relac;ao entre a 
altura e largura de sua base entre 2.8 a 2,9. A 
(mica excec;Ao e 0 plesi6tipo MP_M-63. cuja 
relac;Ao e de 2,5. 
S8 
Plesiotipos MP-M-67, MP-M-68, MP-M_ 
69, MP-M-70 e MP-M-71. Est. V. Fig. 6-10. 
tchtiodontes alongados, sigmoidais, com 
supcrllcie lisa. Apresentam uma rclac;Ao entre 
a altura e largura da base da ordem de 3.0 a 
4,1 vezes. 
Estabelecendo uma comparac;ao entre os 
dois grupos de plesi6tipos pode-se distinguir 
dois tipos · de dentes sigmoidais pelo seu 
tamai1ho e. secundariamente, peJa proporc;ao 
entre altura e largura da base. 0 segundo 
grupo de plesi6tipos tern aproximadamenle a 
metade do tamanho do primciro. Provavel-
mcnte este fato tenha relac;Ao com 0 arranja· 
mento dos dentes oa mand{bula, uma vez que 
muitos Palaeoniscida possuem, alternadamen-
te dispostos. urn dente longo e urn curto. 
Dutra observac;Ao que ainda pode set feita 
com relac;ao aos Ichtiodontes curv~s Ce D, e 
os Ichtiodontes sigmoidais. e que gcralmentc 
estes tlltimos apresentam-se mais alongados. 
com urna proporc;ao maior entre a altura e a 
largura da base. 
Dimens6es: 
Hip6tipo MP- M-62. Alt.: 4.0mm. Larg.: 
1.8mm 
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Plesiotipos MP- M--63. Alt.: J.7mm. Larg.: 
1,9mm 
MP- M--64. Alt.: 4,Omm, Larg.: 
I,8mm 
MP- M--65. Alt.: 3,6mm, Larg.: 
1,6mm 
MP-M--66. Alt.: 3,amm, Larg.: 
1,6mm 
MP- M--67. AIL: 2.5mm. Larg.: 
l,Omm 
MP- M--6a. Alt.: 2.0mm, Larg.: 
o.amm 
MP_ M--69. Alt.: 2.0mm. Larg. : 
O,6mm 
MP- M- 70. Alt.: 1,9mm, Larg.: 
O,6mm 
MP-M-7L Alt.: I,8mm, Larg.: 
o,amm 
Ocorrencia: Anoramento situado no km 258 
da rodovia BR·29J, junto ao entroncamento 
dessa com a estrnda que se dirlge para a 
cldade de Rosario do SuI. na localidade de 
Caveiras. Municipio de Dom Pedrito, Rio 
Grande do SuI. Brasil. FAcies Caveiras, Estra-
da Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Su-
perior. 
Ichtiodonle G 
EsLV, fig.lI - 12; EsI. V1 , fig.J - 3; Est.VIII , fig: l -3,Est'xIV, 
fig. 4- 5 
Hypotypus: MP- UFRGS-MP-M-72 
Plesiotypi: MP- UFRGS- MP- M- 73, MP- M- 74, MP-
M-75, MP- M- 76, MP- 77, MP- M- 78, MP- M-79. 
Locus typicus: Caveiras, Municipio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, Forma"io Estrada 
Nova, Grupo Passa Do is, Permiano Superior. 
Diagnose: Ichtiodonle sigmoidal, holocostelado ou hemicostelado, podendo neste ultimo caso apre-
sentar a face labial lisa ou ondulada . 
Descri~ao: Ichtlodonte de aspecto cOnico. 
(orma sigmoidal. holocostelado. As costelas. 
nas (aces lingual e lateral'>. prolongam-se 
desde a base aU! pr6ximo a rcgiao do cnpucho 
apical; nn face labial inlclam a 3/4 do compri-
mento da cuspide. 0 capucho tern seu apice 
relativamente arredondado.A base do dente e 
inclinada lateralmente.Mede J,Bmm de altura. 
que corresponde a 2.0 vezes a largura da base 
(Est. VII, fig . i) 
Os cortes histol6gicos para estudo de 
morrologia intema (oram realizados nos ple-
sid'tipos MP- M- 79. (Est. XIV. fig . 4). 
MP- M- 77. (Est. XIV. fig. 5). Pode ser obser-
vada, neste cortes, a mesma estrutura basica 
ja descrita anteriormente em Ichtiodonte A. 
Na ng. 4 pode-se observar com clareza a cavida-
de pulpar Cd) e as tubulacOes de dentina que 
partem em direcao as extremJdades Na fig. 5 
se destaca claramente 0 capucho apical. em 
cor branca com tons rosa, azul e amarelo. 
enquanto a ortodentina aparece em cor amare-
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iada. Nas SCC6es iongitudinais de ambos sAo 
n fUdas as linhas de cresclmento de ortodentlna. 
Observacoes: Enquadrados denLro de Ichtio· 
donte G . segundo a chave de ciassifica~ao 
morfol6gica. encontram·se dentes holocostela-
dos, hemicostelados. com face labial ondulada 
e com face labial lisa. Segue a descricdo 
destes tipos: 
Ples iotipo MP- M-73. Est... VII. fig. 2 
Ichtiodonte levement.e sigmoidal, holocos-
telado. As costelas sAo hem marcadas c estrel-
tas nas faces lingual e laterals, tornando-se 
mais largas na face labial. Da mesma forma 
que no hip6tipo estendem-se da base ate 
pr6ximo a regiao do capucho. Inlclando urn 
pouco mais acima. na face labial. Capucho 
aiongado e de apicc all"udo. Sua altura corres-
ponde a l ,B vezes a iargura da base. 
I'lesiotillO MP_M_;4. Est. VII. fig. 3 
59 
em azul, recobrindo a ortodentina, em rosa 
violeta e arnarelo. Tarnbem sao nftidas as 
tubulal;6eS de dentina. que superionnent.e 
atingem ate a base da zona do CJlpucho. A 
cavidade pulpar j;1 esta pouco visivel. central-
mente. devido a altura do desgaste realizado 
no ichtiodonte. 
Observac;6es: Os ichtiodontes, classificados 
em curvos e Iisos, apresentam variac6es geral-
mente no grau de sua curvatura e na relaCao 
entre largura e altura da ctlSpide. Observe-se 
os seguintes plesiotipos: 
Plesi6tipo !\1P-l\I-53. Est. IV. fig. 2 
Iehtiodonte curvo e Iiso: pouco comprimi-
do lateralmente. levemente curvo. base reta, 
capucho alongado. A relacao entre a altura e 
largura de sua base e de 2,6 veres. 
Plesi6tipo !\1P-M-54. Est. IV, fig. 3 
Ichtiodonte curvo e Iiso. Muito poueo 
comprimido lateralmente e levemente curvo. 
A altura do especimen corresponde a 2.9 vezes 
a largura do mesmo. 
Plesititipo MP-M-55. Est. IV. fig. 5 
Ichtiodonte curvo elisa. Apresenta na 
regiao mediana da elisplde urna pequena cons-
tricao, mostrando, neste local, sua superfi-
cie urn poueo enrugada. Provavelmente trata . 
se de urn problema relativo ao crescimento do 
dente, mlO representando nenhuma varhlvel 
de tipo morfologico. Allura correspondendo a 
2,1 veres a largura da base. 
Ples i6tipo l\IP-!\1-5G. Est. IV, fig. 6 
Ichtiodonte fortemente curvo e liso. Obser-
vado pelo lado lingual mostra uma inclinacao 
para a esquerda (Est. IV, fig. 68). Base 
inclinada Jateralmente. Capucho alongado. A 
allura da euspide corresponde a 3.0 veres a 
largura da base. 
Plesiotipo MP-M-57. Est. IV, fig. 4 
Ichtiodonte curvo e Iiso. POllCO comprimi-
do lateralmente. Allura da cuspide correspon-
dendo a 2,1 vezes a largura da base. que e 
reta. 
DimcnsOes: 
Hip6tipoMP-M-52. Alt.: 3.7mm. 
Larg: 1.9mm 
Plesiotipos: MP_M-53. Alt.: 3.7mm. 
Larg.: 1,9mm 
MP- M- 54. Alt.: 3.4mm. 
Larg.: 1.9mm 
MP- M- 55. Alt.: 4.4nun. 
Larg.: 1,6mm 
MP- M--56. Alt.: 2.7mm. 
Larg.: 2,6mm 
MP-~---57. Alt.: 2,8mm, 
Larg.: 1.2mm 
Ocorrencia: Afloramento no km 258 da rodo· 
via BR-293. junto ao entroncamento dessa 
com a estrada que se dirige para a cidade de 
Rosario do SuI. na localidade de Caveiras. 
Municipio de Dom Pedrita. Rio Grande do 
SuI. Brasil. Facies Cave-iras. Formacao Estra-
da Nova. Grupo Passa Dois. Permiano Supe-
rior. 
Ichtiodonte 0 
Est. IV, fig. 7- 9 
Hypotypus: MP-UFRGS-MP-M-58 
Plesiotypi: MP-UFRGS-MP-M-59; MP-M-60; MP-
M-99. 
Loeus typicus: Caveiras, Munidpio de Dom Pedrito, Rio 
Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum : Facies Caveiras, Forma~ao Estrada 
Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Superior. 
Diagnose: Ichtiodonte curvo, hemicostelado, com a superflcie da face labial ou uma das faces laterais 
lisa. 
60 PESQUISAS, PORTO ALEGRE, AGOSTO 1975 
Oescricio: Ichtiodonte curvo, hemlcostelado 
com uma das faces laterais, provavebnente a 
esquerda. apresentando costelas bern caracte-
rlsticas, que se estendem desde a reglAo basal 
de cUsplde ate proximo 1\ zona do capucho, 
tomando-se cada vez mais fracas e imper-
ceptiveis. As costelas prolongam-se tenue-
mente pelas faces lingual e labiaL 0 capucho 
e alongado e a base do dente reta, A altura da 
cUspida e de 3,7mm, correspendendo a 2,1 
vezes a , Iargura da base. Est. IV, fig. 7. 
Os oortes hlstol6glcos. neste Llpo de den-
tes, evidenciam estrutura intema semelhante 
1\ descrlta para os Ichtiodontes A. 0 corte 
longitudinal fol reallzado no plesl6Upo 
MP- M---60 e 0 transversal no plelslOtipo 
MP- M-99, 
Observac;Oes: Neste grupe de IchtJodontes, 
sAo evidentes as varlacoes existentes na 
10calizar;AO das costelas nas cllspides, certa-
mente relaclonada com a posJCAo do dente na 
mandfbuJa do peixe, como pode-se veriftcar 
nos segulntes pl~sI6t1pos: 
Plesiotipo MP-M-59_ Est. IV, ftg. 8 
Ichtlodonte curvo, hem1costelado, com 
uma face lateral lisa. A face lateral oposta 
mostra costelas bern marcadas, que se esten-
dem nas faces lingual (Est. IV, ftg.8B)e labial 
(Og, 8C), Dente Jateralmente comprimido, base 
IncJlnada lateralmente, capucho de extremi-
dade arredondada, A altura do dente corres-
pondente a 2.3 vezes a largura da base da CllS-
pide. 
Tanto 0 hip6t1po como este pleslOtipo 
apresentam costelas melhor desenvolvldas em 
uma das faces laterals, enquanto a outra e 
lisa. Geralmente as costelas sltuam-se no lado 
cOncav~ dos dentes, lsto e, na sua face ImguaJ. 
Expllca·se este fato conslderando que esses 
dentes tenham Udo urna poslCAo lateral na 
mandfbuJa, flcando a face mais larga e coste-
lada voltada para dentro da boca. t.omando -
se. desta forma, a verdadeJra face lingual. 
Conslderando-se, ainda, que a face cOncava 
esta sempre dlrlglda para a reglAo posterior 
da maxlla e as costelas para 0 lado lingual, 
podemos distlngulr os IchUodontes do lado 
direito au esquemo. Provavelmente, 0 hip6t1· 
po MP- M-58 corresponda a urn dente lateral 
esquerdo e 0 plesl6t1po MP- M- 59, a urn 
lateral direito. 
Plesiotipo MP-M---60. Est. IV, fig. 9 
Ichtlodonte curvo. hemJcostelado. com a 
face labial Usa. Costelas nao muito pronuncla-
das. mas evidentes nas faces lingual e laterals. 
Base levemente cOncava e incllnada, com 
relar;Ao as faces labio-llngual. Altura corres-
pondente a 2,3 vezes a largura da base. 
Capucho alongado e agudo. 
OimelisOes: 
Hip6t1pe MP- M-58. Alt.: 3,7mm, 
Larg. : 2,4mm 
Plesi6t1pes: MP- M-59, Alt.: 3, lmm, 
Larg.: 1.8mm 
MP- M---60. Alt.: 2.5mm. 
Larg. : 1.4mm 
Ocorrencia: Afloramento sltuado no km 258 
da rodovia BR·293, junto ao entroncamento 
dessa com a estrada que se dlrlge para a 
cidade de RosArio do Sui, na localidade de 
Caveiras, MunicIpio de Oom Pedrlto, Rio 
Grande do Sui. Brasil, F Acies Caveiras, 
Formac;ao Estrada Nova .. Grupe Passa Ools. 
Permlano Superior, 
Ichtiodonte E 
Est. III , fig. 2 
Hypotypus: MP- UFRGS-MP- M- 61 
Locus typicus: Caveiras, Municfpio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Cavei ras, Formacao Estrada 
Nova, Grupo Passa Oois. Permiano Superior. 
Diagnose: Ichtiodonte curvo, com superf(cie rugosa. 
Descr if;iio: Ichtlodonte de aspecto cOnlce, 
forma curva e superf'(cie marcada por cost.elas 
curtas e delicadas. dlspostas, desconUnua· 
ment.e. em todas as faces. Na extremldade 
superior tem-se a impressAo que 0 capuche 
apresenta, na sua base. urn anel saJJente. 
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Ichtiodont.e fortement.e sigmoidal, heml-
costelado, com a face labial onduJada. As 
costelas da face lingual sQo bern marcadas por 
sulcos tundos e chegam bern proXimas da zona 
do c8plcho, Lat.eralmente sAo bern evldentes, 
mas menos tundos, para tomarem-se 
apenas leves onaulm;:6es na face labial. Capu-
cho de extremidade reJaUvament.e arredonda-
da e curto.A base, observando 0 dente em 
vista lateral (fig. 3B), mostra-se, na parte 
central, mals proeminent.e. A ctisplde mede 
5,Omm de altura, 0 que corresponde a 2,5 
vezes a largura de sua base. 
Plesi6tipo MP-M-75. Est. V, Ilg. 11. 
Ichtlodonte sigmoidal, hemlcostelado. 
com a face labial I1sa. As cost.elas sAo rnais 
pronuncladas na face lingual, tomando-se 
mals ~nues lateralmente. Capucho de extre-
mldade aguda, base larga, Jnclinada em rela-
~Ao as faces lAblo-llnguai. Corresponde a I,B 
vezes a altura da c11splde com relaf;:Ao a 
iargura da base. 
Plesi6tipo MP-M-7G. Est. V, Ilg. 12 
Ichtiodonte sigmoidal, hemlcostelado, 
com a face labial lisa. Na face Ungual apresen-
La costelas bern pronunciadas e sulcO$ tundos, 
ambos aumentando sua largura e fonnando 
ondulaf;:Oes na superflcie lateral e labial da 
ctlsplde. Capucho relativamente agudo. Base 
levemente c6ncava. Altura da ctisplde corres-
pondendo a 2,5 vezes a largura da base. 
PJesi6tipo MP_M_77. Est. VI, fig.l: Est. XIV, 
fig. 5 
Ichtiodonte sigmoidal, hemicostelado, 
com a face labial lisa. Na face lingual apresen-
ta costelas iargas, bern caracteristicas, e 
sulcos rasos que se estendem ate a metade 
das laterais.Apice arredondado, capucho api-
cal curto, provavelmente devldo a af;:1\o de 
desgaste. Em vista lateral observa·ge a Alr.e 
labial erguendo-se reta. Base reta. A altura da 
ctlsplde corresponde a 2,3 vezes a largura da 
base. 
Plesi6tipo MP-M-7B, Est. VI. ng. 2 
IchUodonte sigmoidal hcmicostelado. face 
labial lisa. As costelas sAo estreitas nu face 
lingual, tornando-se mais amplas nas laterais. 
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Na face lingual nota-se urn Jeve sulco na 
regtao medlana de cada costela, causado por 
desgaste das mesmas. Base inclinada lateral-
mente. Capucho apical agudo. A altura da 
ctlspide ~ 2,3 vezes malor que a largura da 
base. 
Plesi6tipo MP-M-79. EsL VI, Ilg. 3; Est. 
XIV, fig. 4 
Ichtlodonte SigmOidal, hemicost.elado, fa-
ce labiaJ lisa. Em vista IlnguaJ incllna-se para 
o lado dlrelto. Costelas bem desenvolvldas na 
face lingual e laterals, onde tomam-se mals 
suaves ate desaparecerem. Capucho aplcaJ 
arredondado. Base lnclinada lateralmente. A 
,altura! da cusp ide corresponde a metade da 
largura da base. 
Dimensiies 
Hlp6t1po: MP- M- 72. All.: 3,8mm. Larg.: 
2,4mm 
Plesi6t1pos: MP- M- 73. All.: 4.2mm. Larg.: 
3,Omm 
MP- M_ 74. Alt.: 5,Omm, Larg.: 
2,8mm 
MP- M-75. All.: 2,9mm, Larg.: 
2,Omm 
MP-M- 76. All.: 3,3mm, Lmg.' 
2,7mm 
MP-M-77. All.: 6.3mm. Larg.: 
3.6mm 
MP- M- 78. AlL 4.6mm, Larg.: 
2,7mm 
MP- M- 79. All.: 4,lmm. Lmg.' 
2,Bmm 
Ocorrencia: Alioramento situado no km 258 
da rodovla BR-293. junto ao entroncamento 
dessa com a estrada que se dlrlge para a 
cldade de RosArio do SuI. na localidade de 
Caveiras, Municipio de Oom Pedrito. Rio 
Grande do SuI. Brasil. FAcies Caveiras. For-
maf;:ao Est.rada Nova, Grupo Passa Dols. 
Permiano Superior. 
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C - SISTEMATICA NATURAL 
Phylum... ........................................... Piscis 
Super.Classis ............. .... ..................... Gnathostomata 
Oassis................................................ Elasmobranchlomorphi 
Sub-Classis......................................... Chondrichthyes 
Infra-C lassis....... ............ .................... Elasmobranchii 
Orda.................................................. Xenacanthida 
Familia........................................ ...... Xenacanthidae Fritsch, 1889 
Genus Xenacanthus Seyrich, 1848 
Pleuracanthus, Agassiz. L "Rech. sur les Poissons Fossiles", 1837, vol. III, p. 66 
Diplodus, Agassiz. L, 1843. "Poiss. Foss.," vot. III , p. 204 
Orthacanthus. Agassiz. L, 1843, tom. cit, vol. III , p. 177. 330, pI. Xl V .• figs . 7·9 
Triodus. Jordan. 1849. "Neues Jahrb .... p. 843 
Compsacanthus Newberry. J. S .. 1856. " Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia", p. 100. 
Drttodus, Owen. R .. 1867. "Trans. Odont. Soc.," vol. V .. p. 325. 
Aganodus, Owen, R., 1867, tom. cit., p. 359. 
Ochlodus, Owen, R., 1867. tom. cit., p. 346. 
Pternodus, Owen, R., 1867, tom. cit, p. 363. 
Trinacodus, St. John and Worthen, 1875. "Palaenont Illinois". vol. VI., p. 2B9 
lophacanthus, Stock. T .. 1 BOO. "Ann. Mag. Nat. Hist." series 5, vol. V •• p. 217. 
Didyrnodus, Cope, E.D .. 1883. "Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia", p. lOB. 
Diacranodus, German. in Broili, F. 1904. Separat - Abdruck Neuen Jahrbuch river. 
Geol. Palaeont. S. 467-484. Taf. XX IV-XXV. 
Oiagnose Generica: (Segundo Davis, !,$82J Dente fa rmada por uma base lar81, prolon81da para tras, 
com duas CUspides principais situadas' no lado labial, com forma circular mais ou menos comprimida, 
com ou sem bordas cortantes, algumas vezes com a superficie ornamentada com estrias ou cestelas. 
As cuspides pedem ser divergentes e apresentar uma leve curvatura sigmoidal para tras. Entre as duas 
cUspides laterais situa-se uma cuspide intermediaria e, em certos casos, mais de uma, de tamanho me· 
nor. No lado lingual, atris da cuspide intermedhiria, aparece uma proeminencia denominada botao a· 
pical, cujo tamanho e forma variam, e que serve de apoio para a base do dente que sucede. No lado la· 
bial esta base apresenta urn tuberculo basal de forma e tamanho variavel. A superficie inferior da base 
apresenta·se mais ou menes aplainada ou conca va, geral mente com inumeros poros denominados fora· 
mens nutritivos. 0 dente apresenta varia~Oes em sua forma segundo a posi~ao ocupada nas mandfbulas 
do animal. 
Especie Tipo· Xe"aca"tllfI.~ Inel'issimlls Agasslz. 1837 
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Comentario 
o genero Xenacanthus fol criado por Bey-
rich(1848), mas foi descrito pela prime ira vez 
por Agassiz (1837), ao descrever Pleunu:anthus 
laevissimusAgassiz. urn esplnho cetallco de 
Elasmobranchli encontrado nos 
"Coal Shales of Dudley", Ingiaterra. 
Este elasmobnlnQulo tol poucas veres en-
contrado relativamente completo, sendo mals 
comum encontrar-se partes de seu esqueleto, 
como alguns elementos do crAnlo, espinhos 
cefalicos e dentes. Os espinhos apresentam 
caracteres definidos para cada esp~kle, mas os 
dentes variam grandemente em sua tonna, 
contonne a posh;lio Que ocupam nas man-
dfbulas do animal. Este tato crlou vdrias 
confiIs6es, pols est.as pec;as Isoladas, encontra-
das em vArios locals na Europa, RUssia e 
America do Norte, deram oportunldade a Que 
vartos ~neros e espkies tossem descritas, 
baseadas em partes de uma mesma especle, 
Muit.os destes casos foram Jd esclarecidos 
ao encontrar·se vArias pec;as de uma mesma 
especle reunldas, como por exemplo, uma 
mandfbula sijperlor de Xef!oem!thus leav issi· 
mus (A2assiz), eQcontrada.em Low MaIn Coal 
Seam Newham, Inglaterra, onde pode-se obser-
var dentes QUe representavam 3 generos diferen· 
tes de Elasmobranchil: Orthocanthus, Pleura· 
canthus e Xenacanthus (in Davis (1892), pI. 
LXVI). 
Davis (1892) apresenta no trabalho "On the 
fossil fish-remains of the Coal Measures of the 
British Islands - Part I - "P1euracanthidae", 
excelente comendrio sobre este assunto (p. 705 
-23)_ 
Xenacanthus santosi Wurdig-Maciel , sp. nov, 
EsI.V111, fig.l - 2; Est.lX, fig,I - 2; Est.X, fig.l-6, Est.XV, 
fig. 1-4. 
Oerivatio nominis: Em homenagem ao Dr. Rubens cia 
Silva Santos 
Holotypus: MP- UFRGS- MP- M-80 
Paratypi: MP- UFRGS-MP- M-81 ; MP-M-82; 
MP- M-83; MP-M- 84; MP-M- 85; MP-M-86; 
MP- M- 87; MP-M-88; MP-M-89; MP- M- 95; 
MP- M-96; MP- M- 97. 
Locus typicus: Calleiras, Munidpio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, F orma~ao Estrada 
NOlla, Grupe Passa Dois. Permiano Superior. 
Diagnose: Coroa formada por duas cuspides laterais, de tamanhos desiguais, e uma cUspu1e intenne-
diaria, pouco comprimidas lateralrnente, com carenas lisas e simples em tada a borda, Superficiedas 
faces labial e lingual , ou apenas lingual, apresentando coslelas curtas a longas, as lIezes bifurcadas. 
Obseflladas em vista labial, as cuspides erguem·se retas e levemenle inclinadas para fo~. Base arredon-
dada a ovalada, Tubt!rculo basal mais largo que a base das cuspides laterais e com seu bordo inferior 
reto. 
Descrh;:ao:Dente com a coroa tonnada por 
duas ctlspldes laterals e uma cu.spuJe lntenne· 
diArla, tooas sltuadas na margem labial da 
base, e urn botao apical arredondado, ocupan-
do QUase urn terc;o da mesma, na regiao lin-
gual, As cUspldes sAo pouco comprimldas' la-
teralmente e apresentam em toda a borda 
uma carena lisa e simples. SAo levemente ne-
xlonadas para tras e obscrvadas em vista la-
bial sAo retas e urn POUCfl Incllnadas para 
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fora. A C11splde direlta e pouco mais longa Que 
a esquetda. Apresentam em sua superflcle, 
tanto na tace labia] como llngual costelas de-
IIcadase relaUvamente curtas. Em vista labial, 
a cUsp ide direita apresenta urna costela na 
sua metade superior, e em vista lingual, tam-
bern urna que se estende da regido apical ate 
a metade do comprimento da cUspide. A cm· 
plde esquerda, em vista labial, ~ lisa e, em 
vista Ungual. mostra no lado extemo uma 
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costela que se desenvolve do 4pice ark sua 
metade. Na cUspule central, cujo tamanho 
corresponde Q metade do das cUspides late-
rais, mio sAo observadas costelas. Base com 
forma sub-triangular a arredondada, com as 
medidas de largura e comprimento iguals. A 
altura do dente, tomada do tub~rculo basal 
ate a extremldade da cusplde mats longa, cor-
responde a 1,6 vezes a altura da base, tomada 
na m.argem lingual e compreendendo 0 botAo 
apical. Os bordes da base sAo arredondades. 
Esta apresenta no seu bordo inferior. na extre-
midade labial, wn tuMrculo basal bem desen-
volvido. com forma losangular. Em vista 
labial, este tu~rculo forma wna proje4;Ao a-
largada e de bordo inferior Tete, com uma 
largura maior que a de qalquer uma das cus-
pides. Na face inferior a base apresenta Inu-
meres foramens (Est. VIII, fig.I). 
Atrav6s de cortes hlstol6gicos pode·se 
obervar wna estrutura Interna distinta para a 
base e clispides do dente. A base ~ (onnada 
quase totalmente por uma dentina trabecular. 
mestrando urn slstema de canals bern desen· 
voividos (Est. XV, flg.4).Este sistema de canals 
~ continuo no botAo apical, onde sAo wn pou· 
co mais estreltos, mas multo rami.flcados. 
(Est XV, flg.4-b). Em corte longitudinal ou 
tranversal das cUsplde~ observa-se, central· 
mente a cavidade pulpar clrcundada por v4rlas 
camadas de ortodentina, dlspostas concentri-
camente (Est. XV, fig. I-r e 2-r.). A cavldade 
pulpar se forma ainda na base do dente 
e se estende ark a Teg140 apical, da c1lsplde. 
Da cavidade pulpar partem nwnerosos tubu-
los de ortodentina, bastante espessos e ra-
mificados dicotomlcamente v4rlas vezes, tor· 
nando-se mals rines proxI.mos a zona de 
vitrodentina (Est XV, tig.3-e). Uma tina ca-
mada de vitrodentina recobre externamente a 
superficie das cUspldes. 
Observ~oes;Nos varlos pamtipos pode-se ob· 
servar wna varia(jlio na forma da base, na dls-
posi(j3.o das cuspides ou no arranjamento das 
costelas. Em contraposl(jlio pennanecem cos-
tantes os seguintes caracteres: presenCa de 
costelas na superflcle das cUspides. carena 
simples, clispldes com forma reta e wn pouco 
inclinadas para fora em vista labial e leve-
mente cW'Vas em vista lateral, tub~rculo basal 
largo e de hordes Tetos. Observe os pamtlpos: 
Pal"litipo MP·M-81. Est.vm,ftg.2;EstXV,fig.l 
CUsplde esquerda (vista labial) com dUas pe· 
quenas cestelas sltuadas na parte medio supe· 
rlor(Est. vrn, tig. 2·a). Na face lingual. tamMm 
observam-se duas costelas na mesma altura. 
m~dia superior, partlndo proXimo a carena. A 
costela mais Interna ~ blfurcada. Clispule In· 
termedhma pequena em rela(jAo ao hoI6t1po, 
provavebnente desgastada. Base de forma 
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arredondada. As medldas de comprimente e 
largura se correspondem. 
Paratipo MP-M---82. Est. IX, ng. 1 
Clispides laterals retas e Incllnadas para 
fora em vls41 labial. Em lateral, sAo cuevas, 
mas dlrigidas para !'rente (tig. lC). Nota,se a 
pTeseB;a de carena (fig. IB), porem as costelas 
nAo sAo moos vlsivels. A cupule Intennedl4rla 
estA quebrada, mas seu local de Insen;Ao estA 
em sltuat;4o anterior as cuspldes laterais. A 
base ~ alongada, oVal. com 0 comprimento 1,3 
vezes malor que a largura. Tu~rculo basal e bo-
tAo apical mais alongados. 
Paratipos MP-M---83. Est. IX, flg. 2 
Reglao basal multe semelhante ao paratl· 
po MP-M---82. com forma oval, sendo 0 
comprimento 1,5 vezes malor que a largura. A 
base aplaina-se e tern seus bordos mals balxos 
e afllados em dlre(jlio a extremldade lingual. 
Em vista lateral. observa-se uma Innexao 
mediana na base, que inferiormente mostra 
Inumeros foramens (fig.2C-d). 
Paratipos MP-l't1---84: !'o1.P-M---85; MP-M-
86; MP-M---87; l\1P_l\1---88 e MP-M---89. Est. 
X, ng. 1-6. 
Sao cuspides lsoladas onde podem-se 
observar as variac6es no mimero, dlsposil;ao e 
tlpo de costelas nas faces labial e lingual. 
Todas mostram carenas llsas laterals. AMm 
das costelas podem-se verlftcar estrlas na 
superficle das clispldes, acredltando-se ser um 
fenOmeno secundano. 
Discussao: Esta especle assemelha-se a Xena-
canthus platypternm (Cope), do Grupe Clear 
Fork, Permlano do Texas. Ambas apresentam 
a base wn pouco alta, !'IS vezes de bordos 
delgades e mals longa que Jarga. As cuspides 
sAo cuevas para tras, pouco comprimidas 
lateralmente e de carena simples elisa. 
Entretanto, dlfere desta por apresentar cuspl-
des retas e multo levemente Incllnadas para 
fora (vlsta labial), pela presen(ja de cestelas 
em sua superficle e, alnda. pelo tu~rculo 
basal largo e de bordo Inferior rete. Aproxl-
ma-se tamb~m de Xenacanthm laevissimm 
(Agassiz), de Low Main Coal Seam, Newsham, 
Nothumberland e Cannel Coal, Tingley, Car-
bonIfero, que apresenta em vista labial as 
cuspides cW'Vas e lncllnadas para fora , lateral-
mente com forma sigmoidal e com a superflcle 
lisa ou estrlada. Xenacatlthus santosi sp. nov. 
tem suas cuspides retas em vista labial. 
lateralmente sao Ilexlonadas para trns e 
mostram-se caracterlstlcamente ornamenta-
das com costelas na [ace lingual e. as vezes, 
tam~m labial. 
Dimens6es: 
Hol6t1po MP-M---80. Alt. 3,8mm; Compr. da 
base: 3.4mm; Larg. da base: 3,4mm. 
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Paratipos MP- M--81. Alt.: 4.1mm; Compr. da 
base: 3.6rnm: Larg. da base: 3.6rnm. 
MP- M--82. Alt.: 4.5mm; Compr. da base: 
4.6mm: Larg. da base: 3,Omm. 
MP-M-83, Compr. da base: 5.0mm, 
Larg. da base: 3.0mm. 
MP- M--84. Alt. : 3,2mm. 
MP- M--85. Alt.: 2,2mm. 
MP- M--86. Alt. : 2.0mm. 
MP- M--87. Alt.: 3.8mm. 
MP- M--88. Alt.: 3,lmm. 
MP-M--89. Alt.: 2,8mm. 
MP- M- 95. Alt. da base: 2,4mm: 
Larg. da base 3,4mm. 
MP- M- 96. Alt,: 3.6mm. 
MP- M- 97. Larg. da ctlspide: 
1.7mm. 
Ocorrencia: Afloramento no km 258 da rodo· 
via BR-293. junto ao entroncamento desta 
com a que segue para a cidade de Rosario do 
SuI. Localidade de Caveiras. Municipio de 
Dam Pedrito, Rio Grande do SuI. Facies 
Caveiras, Formacao Estrada Nova, Grupo 
Passa Dois. Penniano Superior. 
Xenacanthus pricei Wilrmg- Maciel, sp. nov. 
Est. Xl, fig. 1- 3 
Derivatio nominis: em homenagem ao Prof. Llewellyn Ivor 
Price. • 
HolotyPlls: MP-UFRGS-MP-M-3 
Paratypi: MP-UFRGS-MP-M-90; MP-M-91 
locus typicus: Minas do Leao, Municfpio 
de Butia, Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Form~ao Irati, Grupo Passa Dois. 
Permlano MMlo. 
Diagnose: Coroa formada por cuspides laterais de diametro largo, comparativamente ao tamanho cia 
base. Com carenas simples e lisas em toda borda e costelas curtas, dispostas longitudinalmente, Sl-
tuadas na parte media superior da cilspide. Em vista labial, as cUspides se erguem curvas e dirigidas pa-
ra fo ra. Base arredondada a ovalada, apresentando urn tuberculo basal bastante proeminente e com 0 
bordo inferior arredondado, com uma largura menor que a base de uma cuspide lateral. 
Descricao: Coroa formada por ctispides late-
rais de carena simples. circulares, largas. 
deixando pouco espaCo para 0 desenvolvl-
mento da ct1spide intermedlarla, cujo dil\me-
tro basal e pequeno. Base pouco desenvolvi-
da, em vista lateral. correspondendo seu 
comprimento total a 2.1 vezes a largura da 
ct1spide lateral. As ctispides apresentam uma 
carena simples e lisa em toda sua borda e em 
sua superffcle aparecem delicadas costelas. 
Na face labial aparece uma costela simples e 
curta. acompanhando a curvatura da ctisp\de. 
e situada na sua parte media superior. Na face 
lingual observa-se outra, urn poueo mais 
pronunciada. no lade intemo. proximo a 
carena. 0 botao apical e pequeno, ocupando 
aproximadamente 1/6 da area da base. Esta 
e urn pouco cOnca va, baiXa e de fonna 
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sub-triangular a ovalada. Inferiormente. 
observam-se foramens nutritivos e urn tuber-
culo basal pequeno e arredondado. compreen· 
dendo 1/6 da area da base. Este tuberculo, 
em vista labial, e bflStante proeminente (fig. 
la). de extremidade inferior arredondada, 
estreito, com sua Jargura correspondendo a 
1/3 da largura tomada na base das ctispides 
laterais. As ct1spides. em vista labial. mos-
tram-se curvas e dirigldas para fora. Em vista 
lateral erguem·se relativamente retas. 
Em vista do tipo de fossUizacAo. os cortes 
destes especlmens nAo revelam urna estru+ 
tura interna que posslbllite seu esttldo. 
ObservacOes: A especie descrlta apresenta 
variac6es em sua fonna da mesma mane ira 
que a anterionnente descrita. reforvando a 
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ideia de modificacOes dos dentes de acordo 
com sua poslcao na mandfbula. 
NO paratipo MP-M-96 (Est. XI. ng. 2j 
vertfica·se que a base e mals alta, com bordos 
arredondados, com forma ovalada e botAo 
apical mals desenvolvldo. 
o paraUpo MP-M-9HEst. XI, fig . 3j tern 
as ctlspldes dirigldas para a frente e sua base 
afila·se para tn'i:s, dlmlnulndo a altura. 
Oiscussao: Esta especle aproxima·se bastante 
de Xenacanthus santosi sp. nov .. devendo 
tratar-se de formas estreitamente relaclona· 
das. Ambas apresentam ctispldes com carenas 
Usas e sao ornamentadas com costelas situadas, 
geralmente. na regilo media superior das faces 
lingual e labial. A base apresenta as mesmas 
varlac;:oes nas relac;:Oes comprimento·largura. 
Entretanto. dlfere por suas cuspides laterais 
clrculares. de diAmetro largo. inseridas numa 
base relaUvamente pequena. Mas difere, prin· 
cipalmente, pela forma e tamanho do tubercu· 
10 basal. que e proeminente, de bordes arre· 
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dondades e estrelto. Alem disso, as cusp ides 
laterals, em vista labial, sAo curvas e dirigldas 
para fora . Assemelha·se, alnda, a Xenacarl ' 
thus platypternlls (Cope) do Grupo Clear 
Fork, Penniano do Texas. Esta espe<:le potem) 
aptesenta sua superficie lisa. com as c~pides 
mals dlrigidas para tras e a base mals larga 
que longa. 
Dimens6es: 
HolOUpo MP- M-3. Alt. : 1,3mm. Compr. da 
base: O.85mm; Larg. da 
base: O,9mm. 
ParAUpos MP- M- 90. Compr. da base: 
l.lmm. Larg. da base: 
0.9mm 
MP- M-..QL Compr. da base: 
1.8mm. Larg. da base: 
1,lmm. 
Ocorrencia: Sondagem nO 180 (LdoJ. locall· 
dade de Minas do LeAo, Municipio de BuUA, Rio 
Grande do Sul. FormaCAo IraU, Grupe Passa 
Dols. Penniano Medio. 
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Especie-tlpo Ctenaca71thus major Agassiz. 1835 
Ctenacanthus sp. 
Est xn. "'g. 2; Est. XV. ftg. 5-6 
Descril;ao: Hip6tipo MP-M-lOO 
Ichtlodorullto com a superftcle omamen-
tada par costelas e sulcos. As costelas sAo 
bern marcadas. Jargas e lisas, em mirnero de 
sels. em vista lateral. No ten;o Inferior. proxi-
mo a (ace posterior ou ventral desaparecern. 
Base bern desenvolvlda, lisa. apresentando 
Onas estrias, renexo da estrutura Interna do 
espinho. wn pouco desgastado. Em vista 
Antero-parterior, apresenta-se lateralmente 
comprimldo, fonnando wn Angulo agudo para 
a face dorsal e apresentando uma concavi-
dade na face ventral, referente ao canal 
rnedular. Tratando-se de wn fragmento da 
parte basal, nAo estao representadas as Hlel-
ras de dentfculos ou esplnhos existentes em 
ambas margens laterals da face posterior do 
esplnho. (Est XU, tig. 2). 
Observado em corte transversal, este 
ichUodorullto e formado exclusivamente de 
dentlna trabecular e recoberto extemamente 
por wna Dna camada de vltrodentlna. A secAo 
fol reallzada a altura do Iniclo das costelas, 
por esse motlvo nAo revelando urna estrutura 
mals complets (camadas de ortodentlna e 
canal medular), wna vez Que compreende 
ainda wna pon;Ao muito basal. 0 part1tipo 
MP- M- 93 (Est. XV,Hg.5) represents urn cor-
te em altura semelhante, onde pode ser 
observada esta estrutura. 
A sec;Ao realizada no exemplar MP-M-94 
represent&. 0 corte de wn tragmento da regtAo 
mals apical de wn ichtlodorullto. No centro 
observa-se 0 canal da medula bem desenvolvl-
do, c1rcundado par ortodentlna. Oeste canal 
partem wbulos espessos, as vezes ramlnca-
dos, que atravessam a ortodentina e alcancam 
a regiAo periferica do espinho. Partem dali. 
tambem tubula~oes de dentina mals finas. 
que ramLIl.cam-se vArias vezes. chegando A 
zona de vltrodentlna ou a regiAo de dentina 
trabecular. Esta ultima fonna urna capa 
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Hypotypi : MP-UFRGS-MP-M-l00 
MP-UFRGS-MP-M-93 
MP-UFRGS-MP-M-94 
locus typicus: Caveiras, Munic(pio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, Formacao Estrada 
Nova, Grupa Passa Dois, Permiano Superior. 
cobrindo a camada de ortodentlna na regiAo 
do Ichtlodorullto e nas suas laterals. Externa-
mente, wna tina camada de vltrodentina 
recobre 0 espinho. (Est. XV, fig. 6). 
Discussao: Pelos caracteres morfol6gioos ex-
temos. a especle descrita enquadra-se na 
diagnose gen~rica apresentada para 0 Glmero 
Cle1U1.Ca1dhtls Agassiz. Sua estrutura intema 
tambem corresponde As descrh;6es feitas para 
especies do g~nero. Por outro lado. par 
tratar·se da regiAo basal de urn ichtiodonilito. 
prefere-se nAo denomlnll-lo especlflcamente. 
esperando encontrar-se -urn exemplar rnais 
completo e melhor pr~servado. que pennita 
sua compara~Ao com as especies ja descritas 
para esse g~nero. Apresenta alguma seme-
lhan~a com Cte7lOcanthus sulcatus Agassiz. 
do "Carboniferous Limestone of Bristol.Great 
Britain" (Davis. J .W .. 1883: pI. XLV. fig. 3-3a1. 
Ambas possuem a ornamentacAo constltufda 
por costelns largas e lisas, e 0 contomo 
do co~ transveral. reallzado na regiao supe· 
rior do Ichtlodorullto, ~ semelhante. Dlfere, 
entretanto, pelo padrAo de sulcos, quase tAo 
largos quanto as costelas. enquanto que C. 
sulcatus os tem bern estreitos. 
DimensOes: 
MP- M- lOO. Compr. 3.2cm Larg.: lcm. 
MP- M- 93. Alt. do corte: 2,5mm. Larg. 
2,4mm 
MP- M- 94. Alt. : 3.lmm. Larg.: 2,2mm. 
Ocorrencia: Afloramento no km 258 da rOOo-
via BR-293. junto ao entroncamento desta 
com a que segue para a cldade de RosArIo do 
SuI. Localidade de Caveiras, Municipio de 
Dom Pedrlto, Rio Grande do Sui.. FAcies 
Caveiras. Fonna~ao Estrada Nova. Grupo 
Passa Dois. Penniano Superior. 
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Super-Classis Gnathostornata 
Sub-Classls AcanthodII? 
Est. XII. ng. 3-4 
Descri"ao: 
HypOtipo: MP-M-98. Est xn, fl.g. 3A-B. 
Fragmento de espinho. extemamente or-
narnentado por costelas iongltudinais. que 
apresenta protubernncias arredondadas for-
mando n6clulos. Lateral e Inferlormente aos 
mesmos. encontram·se poros com posh;Ao 
longitudinal. (Est. XII, fig. 3A-B) 
Discussao: Examinando a blbllografl.a. consta-
ta-se que este !'ragmento de espinho. oma-
mentado com costelas longltudlnats noduIo-
sas, e bastante parecldo e comparnveJ com 
restos de AcanthodII encontrados por Gross 
(1972) no Mar B3.1tico. Tratam-se de !'ragmen-
tos de nadadeiras tort\Xicas e dorsals, encon-
tradas no Calcario de Beyrichia, Devoniano 
da AJemanha do Norte (Tafel vrn. fl.g. 22a, 23 
e 24; Tafel X, fl.g. 12). EntI'etanto, tambem no 
genero ctenacanthus, os Ichtlodorulltos apre-
sentam costelas nodulesas semelhantes as. 
des f'ntgmentos representados aqul. Por esse 
motivo, prefere-se, no momento, nao derinl-los 
em urn grupo detennlnado. 
Hip6tipo MP-M-IOL Est. xn. fig. 4 
Fragmento em forma de uma pequena 
placa, com a superficle da parte superior 
marcada por fortes coste1as, as vezes raminca-
das. ReglAo basal Usa, apresentando Inferior-
mente estruturas semelhantes a foramens, 
provavelmente oritfclos de canals. Atraves da 
superficie em que a ])e(;a se fragmentou 
podem-se observar canais dispostos de manel-
ra irregular. 
Discussao: Gross (1972) refere-se, em seu 
trabalho sobre restos de Acanthodii, a peque-
nas placas poJigonals, que denomina de "tes-
serae coronatae" (p.lO), descritas para a espe-
cie Nostolepi.$ striata Pander, 1956, encontra-
da nos "bone beds" do Calc1\clo de Beyrichia, 
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Hypotypi: MP-UFRGS-MP-M-98 
MP-UFRGS-MP-M-101 
Locus typicus: Caveiras, Municfpio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasil. 
Stratum typicum: F'cies Caveiras, Forma~iio Estrada 
Nova, Grupo Passa Dois. Permiano Superior. 
Alemanha do Norte. Estas placas. representa-
das na Tafel III. Og. 4-13. 15-29, apresentam 
uma a vi\rias coroas que podem estar concres-
cldas ou separadas. urna base de bordas retas 
e superffcle inferior apresentando nwnerosas 
aberturas de canals de vases. Segundo 0 
autor, estas aberturas sugerem que as placas 
estarlam ligadas a ossos maiores. Seriam, 
provavelmente, componentes do exocrltneo au 
elementos dermals. 0 especimen aqul descrito 
e figurado, no que pode-se observar, apresenta 
estruturas morfolOgices ate certo ponto seme-
Ihantes a estes places de AcanthodU, des-
critas por Gross, daf colocar-se este fragmento 
na referida sub-classe, embera com duvidas. 
Dimens6es: 
MP- M-98. Compr. 3,3mm 
MP- M-IOI. Compr.: 1.4mm. 
Ocorrencia: Afloramento no km 258 da rodo-
via BR-293, junto ao entroncamento desta 
com a que segue para a cldade de Rosario do 
SuI. Localidade de Cavelras. MunicIpio de 
Dom Pedrito, Rio Grande do SuI. Facies 
Caveiras, Forma"Ao Estrada Nova, Grupo 











Orodontidae Koninck, 1878 
Genus Orodlls Agassiz. 1838 
Dlagnose genErica: Dente lateralmente a1ongado, com a poryio media mais elevada que as extremida-
des, formando urn cone transversal e obtuso; diametro longitudinal excedendo bastante ° transversal. 
marcado por uma carena mediana ou sub-mediana, da qual partem costelas obliquas secundarias que 
ramificam-se para os lados, e, que nos dentes maiores, podem formar outra serie de costelas colaterais. 
(Newberry e Worthen. 1866) 
Es~ie tlpo - OrodIU cinctIU Agas.s1z, 1838 
Orodus milleri Wiirdig-Macie l, sp. nov. 
Est. XI I, fig. I 
Derivatio nominis: Em homenagem ao Dr. Harry M. 
Miller Jr.a quem multo deve a paleontologia do Rio 
Grande do SuI. 
Holotypus: MP-UFRGS-MP-M-92 
Locus typicus: Caveiras, Munfcrpio de Dom Pedrito, 
Rio Grande do Sui, Brasii. 
Stratum typicum: Facies Caveiras, Formac;io Estrada 
Nova, Grupe Passa Dois, Permiano Superior. 
Diagnose: Denle lateralmente a1ongado, com urn com primento duas vezes maior que sua largura. Co-
roa baixa, com 0 cone principal situado assimetricarnenle. Em vista lingual, obser'l3·se, ao lado esquer-
do do cone principal, dois sub-cones ou cones secundariosj ao lado direilo, tres, lodos unidos por uma 
carena mediana de on de paTtern costelas. As costelas do cone principal ramificam·se pr6xirno a zona 
da cintura, que separa a coroa da base do dente. Base bern desenvolvida, mais alta que a coroa, proje-
tando-se para a face lingual. 
Descri~ao: Dente lateralmente aiongado. com 
urn comprimento duas vezes maior que sua 
largura: coroa baiXa rorrnada por v~rias proe-
min~nclas. !\ manelra de pequenos cones 
unidos apicaimente por urna carena que 
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acompanha toda a borda da coroa. 0 cone 
principal. maior. situa-se assimeLricamente e e 
obtuse. Do seu ~pice partern costelas que se 
irradiam para OS lados (is vezes rarnincando-
se. Do lado direito do cone principal. em vista 
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lingual. (fig. IE) seguem tr!s cones menores ou 
sub-ccnes, e do lado esquerdo, dois, todos apre-
sentando cestelss. (fig. 10) No Jado Ungual, as 
cestelas sAo mals nurnerosas e dellcadas. Do Aplce do cone principal partem cinco costelss 
tongas emals tres tlnas e curtas para cada lado. Para 0 lado cl1relto, 0 prtmelro sub-cone apresen· 
ta provavelmente tres costelas, 0 segundo duas 
ou tuna e 0 tercelro urna bern pronunclada. Para 
o lado esquerdo v~m·se, mais para perto da 
extremidade da corea, duss costelas que bltur· 
cam-se logo no Wclo. 0 cone principal apresen· 
ta, no lado labial, cinco oostelas rortes e longas, que ram.i.tlcam-se proximo A cintura que separa 
a coroe. da ralz. Segue para 0 lado dlrelto, partlndo da carena, urna pequena costelae tns 
outras bern mals rortes, duas no prtmelro 
sub-cme e urna no segundo. Para 0 lado 
esquerdo duss cestelas longas, perem estreltas, 
marcam cada urn des doLs cones seguintes, e 
apenas urna mares 0 1llt1mo. A base ~ larga e pouco mals alta que a coroa. Apresenta fortes 
sulcose Coramensnolado llnguale ventral. VLsta de pel1ll, se projeta em urna expansAo para 0 lado Ungual e bern levemente para os Jados labial e laterals. (fig. lC-e). 
Discllssao: A es~ie descrtta pede ser compa· 
rada a ~s outras espe<:les, pertencentes a 
estratos carbonl1'eros dos Estados Unidos e Europa. Assemelha·se, no aspecto geral da 
coroa e base. com Orodru varlabilis Newber-
ry, provenlente do "Black Shale" do Grupo Waverly. Sclotoville, Ohio and Vanceburg. Ky. Entretanto, diCerencia-se por possulr a coroa 
marcada por coste las, tanto na face labial 
como lingual. e pela sua base expand ida Infertonnente, de modo que toma-se mais larga que a coroa. Orodus varlabili.s Newberry 
apresenta costelas apenas na face lingual dos 
cones e sua base ~ estrelta e chanfrada no 
bordo inferior. 
Orodus mUlerl, sp. nov. assemelha-se tam-
~m a. Oroom TOm.0BU8 Agassiz, de Annagh, Ire-Jand e do Grupe Kinderhook de Rockford, Indiana. AJnbas possuem a mesma prepon;Ao de medidas de comprimento e largura da 
coroa. e urn cone principal de posl~Ao sub-
medlana, fonnando a parte mals alta da coroa 
e unldo aos demals sub·cones por urna carena 
simples. A nova especle difere desta por possuir urna coroa fonnada por cones e 
sub-cones mals definldos em fonna. pelas 
costelas mals dellcadas, retas e menos nurne-
rosas, e, mnda, pelas caracterisUcas de sua base. expandida lnferlonnente. 
A present.e especle aproldma-se alnda de Orodus omatus Newberry e Worthen. de Keokuk Limestone or Warsan e Nauvoo. 1111-
nois. Dtferencla-se desta especie por apresen-
tar a coroa larga medlanament.e. aruando-se gradativament.e para os lados, alem de ser levement.e arqueada para 0 lado Ungual. OrodUS ornatus Newberry e Worthen passul 
uma corea reta. mant.endo a mesma largura da parte central nas extremidades. ou, nas Cormas menores. a largura da parte m~ia 
corresponde a. metade, ou ql1ase metade. do 
comprimento total do dente. Com rela~Ao a base. O. ornatus a apresenta mals estrelta que 
a corea e, a..s vezes, obUqua a mesma. 
Dimens6es: 
Hol6tlpo: MP- M-92. Alt.: 2.3mm. Compl. da 
base: 4,3mm. Larg. da 
base: 2.Omm. 
Ocorrencia: Afioramento no km 258 da rodo-
via BR-293. junto ao entroncamento desta 












Ctenacanthidae Dean, t 909 
Genus Ctenacanthru Agassiz. 1835 
Diagnose gen!rica: Espinho de nadadeira de tamanho medio a grande, lateralmente compri~do e~­lando-se gradualmente para a extremidade apical. Levemente ~rqueado para teas. ~ace antenor estre.l-ta, arredondada; face posterior concava, forrnando uma caVidade moderada, cUJas rnar.gen~ la~eralS apresentam uma flIeira de dentlculos. Superffcie rna.rcada por fortes cestelas e suIces longltudinats,. or-namentados com escamas ou tub~rculos transversals. A base apresenta tamanho moderado, estreltan· do-se rapidamente; superficie finamente estriada. (M'Coy, in Davis. 1883) 
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PARTE III 
RESULTADOS OBTIDOS ATRAVJ1s 
DOS ESTUDOS DE RFSTOS DE PEIXES 
1. Ichtiodontes, ichtiodorulitos e sua aplica-
~io na estraUgTalla. 
IchUodontes, Ichtlodorulltos e escamas. 
al~m de outros restos de peiXes, silo encontea-
dos frequentemente, em grande quantldade, 
nos ma.Is varlados estratos do PaleozOico, 
Mesoz6ico ou CenozOico quer seja de origem 
marinha, deltaica, lagunar ou fluvial. 
Com esta pesqulsa, pOde-se verlficar a 
grande ocorr~ncia horizontal que possuem 
estes restos de peixes em todo Grupo Passa 
Ools, na Bacia do Parana, e mesmo em outras 
Areas no Brasil e no Exterior. Na Bacia em 
estudo. eles sAo asslnalados desde 0 Rio 
Grande do Sui a~ SAo PauJe e, provavelmen-
te, lam!*m se encontrem em GolAs e Mato 
Orosso. 
Constata-se tamMm, atrav!!s do estudo 
realizado com os Ichtlodontes e ichUodoruJi-
tos, das Fonna¢es Estrada Nova e Irati, no 
Rio Grande do Sui, urna varledade de tlpos 
que pennlte IdenUftcar wna assoclal;Ao de 
restos de uma ictiof~'Jnula para cada urna des-
tas unidades. Repre.senta-se a cUstribul~Ao 
estratlgnU1ca destas fonnas na tl.g. 9. 
A tafofaunula representada nas dUBS For-
ma~Oes do Grupo Passa Dots pode ser agrupa-
da em dUas categorlas taxlnOmicas principais: 
os Elamlobranchll e os ActinopterlgU, Ordem 
Paleoniscida. Os primelros parecerr. servir me-
lhor as artalldades deste trabalho, pots formam 
dUas distintas assocla~6es nas Forma~oes Es-
trada Nova e Irati, JA que os segundos, os 
Paleonlsclda, apresentam pad rOes morfOIOgt-
cos pouco variAvets e nao Sf' dlferenciam na-
quelas unldades. Porem consUtuem mats urn 
elemento Integrante das assocla~Oes e, certa-
mente, auxlllam na caract.eriza~Ao do Grupo 
Passa Dois e de suas urndades. Afora os Paleo-
niscida, a Onlca forma comurn as Fonna.;:Oes 
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Estrada Nova e Irati correspo.nde ao g~nero 
Xenacanlhus Beyrlch. 1848. Entretanto. ele 
estA representado por dullS especles dtrerent.es 
Xenacanthus santosi sp. nov., que ocorre n~ 
primelra unldade e Xenacanthus TJricei sp. 
nov .. que ocorre na segunda. As duas assocla-
.;:Oes estAo representadas na Estampa xm, ng. 
I e 3. 
2. Tafoichtiofaunula ~o Grupo Passa Dois no 
Estado do Rio Grande do SuI. 
Ao tinal deste estudo sobre restos de pel-
xes do Grupo Passa DoIS, no Rio Grande do 
Sui. pode-se caract.erizar Ichtlologtcamente as 
duas unldades UtoestraUgnUlcas que 0 com-
pOem pelas assocla.;:Oes de espf!cles e Upos 
morfol6gicos que seguem: 
Form~o Estrada Nova 
Facies Annada 
Elasmobranchlomorphi 







Xenacanthus santosi WQrdlg-Maclel, 
sp. nov. 




Acanthodll? (placas dennais) 
Paleoniscida 




Facies Tiaraju e Valente 
Elasmobranchlomorphl 
Xenacanthus pricei Wl1rdig-Maclel, sp. 
nov. 
Gl!neros "A", "B" e "C". 
Paleoniscida 
Ichtlodontes "C". "0" e "F" 
Escamas 
As assocla.;:Oes da Fonna.;:Ao Estrada Ne-
va, f~.cies Annada e Caveiras estAo represen-
tadas nas Estampas de I a XV e a da Fonna-
.;:Ao irati. na Xill. 
3. Ichtiodontes, ichtiodorulitos e a paleoeco-
logia do Grupo Passa Dois, no Estado do 
Rio Grande do SuI. 
A associa.;:Ao de lchUodontes e Ichtiodoru· 
Iitos, encontrados na Forma.;:Ao Estrada Nova, 
no Estado do Rio Grande do Sui, esUt repee· 
sentada pelos glneros Xenacanthus Beyrtch, 
Orodus Agassiz e Ctenacanthus Agassiz. A 
Forma~o Irati tamMm contkm uma associa· 
.;:Ao de ichtlodontes, entre os quais ftgura 0 
gimeroXenacanlhus, alt!m de Ws outros esp~­
clmens, que talvez passam representar ~neros 
novos. Oestes gl!neros, parece ser Xenacan-
thus 0 mals constante e representativo dos 
elasmobrl1nqulos do Permo-Carbonffero, que 
habitaram os antlgos "Coal Measures" e ou-
tros amblentes sub-aquosos continentals, que 
formaram os tlplcos folhelhos pretos. os "red-
beds" e os "bone-beds" encontrados na Europa 
e Amt!rica do Norte. 
Examlnando, na blbllografla, as unldades 
Iitol6gicas em que foram encontradas as diver-
sas espt!cies de Xenacanthus, jA descrttas, vert-
ficou-se que nos Estados Unldos ~ registrada 
uma espi!cle para as camadas de "Coal 
Measures" de Linton, Ohio, onde se destaca a 
presen.-;a de nurnerosas es~cles de anflblos, 
duas esp~cles para a FormacAo Wichita e Clear 
Fork, do Permlano do Texas, e, ainda, uma 
para 0 Permlano de Oklahoma, FonnacAo 
Chickascha, que representa urna sedlmenta-
.;:ao de amblente deltaico. com uma fauna 
associativa de peixes paleoniscIdeos, anffblos e 
rt!pteis. 
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Na Inglaterra, estAo representadas, nos 
"Coal Measures" do CarbonIfero e Permiano. 
mais quatorz.e esp&les desse gl!nero, sendo 
tambem registradas algumas esp~les para 0 
"Terrain houiller de Commentry" (Allier). na 
Franca. e para os "Schistes houillers de 
Ruppersdorf" (BoMme). 
Ctenacanthus e Orodus, dols gl!neros fee-
qllentmlente encontrados juntos e, segundo 
Newberry (1875). provavelmente pert.encentes 
ao mesmo animal. ocorrem em grande mimero 
no Penniano e Carbonifero marinhos dos Esta-
dos Unidos e Europa. Nos Estados Unldos. de 
quarenta e cinco espkles refertdas, quarenta e 
trl!s certamente, estAo associadas a faunas 
marinhas, dos sedimentos do Waverly Group, 
Burlington Group, Keokuk Group, St. Louis 
Group. Chester beds. em Ohio. Pennsylvania. 
Kentucky, Michigan, etc. Mals quatorze esp~­
cles sAo reglstradas para os dlversos estratos 
do Mountain Limestone. do Carbonifero e 
Permiano da lnglaterra. em Armaght, Bristol. 
Yorkshire, SaloP. etc .. e outros quatro para 0 
Carbonifero mar1nho da Bacia de Kusnetzk. na 
Russia. Para 0 g(!nero Orodus foram registra· 
das treze espedes nos Estados Unidos e 
quatof7l! na lnglaterra, nos mesmos estratosjA 
apontados para 0 genero Cternzcanthus . 
Entretanto. Newberry (l889), ao comentar 
sobre a fauna de peixes encontrados nos "Coal 
Measures" dos Estados Unldos, Uplca de agua 
doce, contando com lntlmeras esp~cles de ann-
bios, de peixes gan6ides e. inclusive, do ~nero 
Xenacanthus, asslnalou. tambt!m, algwnas es-
~cles de elasmobrAnqulos com Jarga distri-
bulCAO e ocorrl!ncla como Edestus, Ctenacan· 
thus, Megalichthys e Rhlzodus (p. 210). Ou seja. 
formas caractertstlcamente marinhas num 
ambiente representativo de Agua dace, como 
indica sua fauna de antrbios. de peixes gan6i-
des e de urn elasmobrAnquio Upico como 
Xenacanthus. 
Em todo 0 Grupo Passa 0015, no Estado 
do Rio Grande do Sui, encontra·se urna asso-
cla.;:Ao semelhante Aquela apontada por New· 
berry (1889). Na FormacAo Irati po<ie·se 
registrar restos de peixes gan6ldes, Xenacan· 
thus e outros tres tlpos de elasmobrAnquios de 
g~neroo ainda Indetermlnados. Na base da 
Formae,;iio Estrada Nova encontram-se Paleo· 
niscfdeos. CoelacanthIdeos, XenacanJhus. Cte· 
nacanthus e Orodus. Na parte superior. fAcies 
Annada, estAo ausentes estes dois ultlmos ge· 
neros de elasmobrAnqulos e aparecem restos 
de urn anfIbio. 
Ap6s estas consldera.;:Oes pode-se concluir 
que: 
- Os generos Ctenaca7dhus e Orodus, 
embora na maioria das vezes encontrados em 
ambientes marinhos. nAo servem como ele-
mentos categ6ricos para caractertzar urn am-
biente de deposl/;A.o deste tipo, no Grupo 
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Passa Dois. 
_ A presem;:a de uma faunula assoclatlva 
de eJasmobrAnqulos na Formal;Ao Irati e na 
parte inferior da Formal;Ao Estrada Nova, 
facies Cavelras, por outro lado. indica forte 
probabilldade de urn ambiente mixohaUno. 
_ Assim conslderando. a ocorrtmcla de 
restos de Xenacanthus,lchtlodontes e escamas 
de Paleoruscfdeos e escamas de Coelacanthl-
deos nos estratos do Irati e na fAcies Cavelras, 
Fonnru;ao Estrada Nova, ao lado de uma 
fAunula de elasmobrAnqulos, pode representar 
umaCllrga transportada de amblente continen-
tal para 0 interior de uma bala de um mar 
Interno. 
_ Enftm. a presenl;a exclusiva de restos de 
Paleoniscfdeos, Xenacanthus e, tam~m, de 
restos de urn antrblo na fAcies Armada, parte 
superior da Formal;Ao Estrada Nova. indica 
uma mudanl;a de amblente. confirmando uma 
deposicAo sub-aquosa nlUdamente continen-
tal. 
4. IchtiodODtes, Ichtlodoru litos e f6sseis asso-
ciados Da correlal;io e datacrio de estratos 
permianos do Brasil. 
Ichtiodontes, Ichtlodorulltos. e tam~rn es-
camas, sAo registrados nos estratos do Irati e 
Estrada Nova, do Rio Grande do SuJ a SAo 
Paulo e. provavelmente, tam~m se encontrem 
em GolAs, Mato Grosso e demais extensOes da 
Bacia do ParanA. 
Na Est. Xill estAo as associal;6es das 
ichtiofaWlas, referentes as camadas da Forma-
I;Ao Estrnda Nova. do Rio Grande do Sui e de 
SAo Paulo. Pode-se constatar que exlstem 
elementos comuns nestas dUss assoclal;6es. 
como escamas e dentes do mesmo tipo, perten-
centes ao gropo dos Paleoniscfdeos. Al~m 
destes, encontra-se tam~m representado em 
SAo Paulo 0 gt!nero Xenacanthus, elasmobrAn-
quio tfpico de faunas de Agua doce. Infelizmen-
te, centaInos apenas com a base do dente, nao 
havendo elementos sutlclentes para compara-
COes especU1cas. Mendes (1952) se refere a 
ocorrencia de provAveis esplnhos de elena-
canthus, na FonnaCAo Corumbata1. Apesar de 
contarmos com apenas estes elementos, eles jl1 
se mostrnm bern mals vaHosos e eficazes para 
uma correlacAo de camadas na Bacia que 
qualquer outro invertebrado, como por exem-
plo os bivalves tao comuns no norte da bacia e 
de ocorrencia bastante limltada no sul. 
Os generos Xe'lacanihus e Ctenacanthus 
tambem jA foram reglstrados para a Bacia do 
Parnaiba. Santos (l946) descreve Xenacanthus 
albuquerQuei Santos e CtenacanthllS mara-
nhensis Santos. encontrados em urn aflora-
mento da Formal;Ao Pedra do Fogo. a 5 kIn ao 
sut de Pastos Bons. na estrada que IIga esta 
cidade a de Nova York. no Estado do 
Maranhao. Santos reglstra. tambem, uma 
grande quanUdade de escamas de Paleonisci-
dae, aIem de dentes de Crossopt.erl£ll I?J. 
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Price (1948) descreve para a FormaCao 
Pedra do Fogo, Estado do Maranhilo, wn anfI-
blo da familla Archegosauridea. criando a 
esp~le nova. Prionosuchus plummeri Price. de 
uma localidade a 4 kIn ao SuI de Pastos Bons, 
na estrada de Pastos Bons a Nova York, 
Municfplo de Pastes Bons, assoclado com os 
restos de pelxes descrltos per Santos (1946). 
Price compara 0 anffblo de Pedra do Fcio co,m 
anfIblos do PennJano da Rllssia: Platyops ri-
ckardi 'I\velvetrees (1880) e P. stuckenbergi 
TrautsechoJd (1884) das Zonas I (RhopaIodon) 
e II (TItanophareus) do Penniano Medio CKa-
zanlano) dos Urais OcldentaIs e Platyops 
watsoni Efremov (1933) daZona III \Pelicosau-
rlano) dos calcArios do Penniano Superior do 
rio Wjatka, onde se encontram, da mesma ma-
neira, assoclados a restos de pelxes. Plummer 
et alii (1946) propuseram 0 nome Pedra do 
Fogo para as camadas de folhelhos e cwcArios 
com dolomitos. sflex e anldrltas Bssociadas. 
aflorantes no vale do rio Pedra do Fogo, entre 
Pastos Bons e Nova York, MaranhAo. Plum-
mer reglstrou a ocorrt!ncla, nos estratos supe-
rlores desta FormacAo, de madelras silici.llca-
das, como Psarcmill_' sp. e nas camadas rnais 
Inferlores. ostracodes, restos de peixes e ann-
bios, propondo urna Jdade. permlana para esta 
FormacAo. Mesner e Wooldridge (1962) corre-
laclonam a Fonnac;Ao Pedra do Fogo com 0 
Grupo Estrada Nova, da Bacia do ParanA, que 
compreenderia as Formac;Oes Irati. Serra Alta 
e Teresina, sugerlndo para Formac;l1o Ped.m do 
Fogo urna origem marlnha para a parte mals 
Inferior. e para a maior parte da mesma uma 
origem continental e d~ mar remanescent.e. 
com c1clos evapor1ticos frequentes e deposl-
C;Ao e6llca e fluvial: com wn cllma variando 
largamente de Umldo (folhelhos pretos e tron-
cos de mores) a Arldo (anldritas espessas). 
Comparando a fauna de vertebrados da 
Bacia do Piauf-MaranhAo. com a da Bacia do 
ParanA. verlftca-se que tam~m nesta (liUma 
reglstram-se antrblos f6sseis, urn no Estado 
do ParanA e outro no Rio Grande do Sui. 
Barberena e Daemon (1974) asslnalam a 
OCOfiellt.;W ere pel;as cramalS e post-craniais de 
urn anHbio que idenUficaram como pertencen-
te ao I¢nero Platyops TwelveLrees, no Estado 
do ParanA. topo da facies Serrinha, segundo os 
autores. FormacAo Rio do Rasto. A localidade 
rossllifera situa-se na Serra do Cadeado. na 
altura do kIn 286 da BR-376. Correlaclonaram 
este estrato e 0 achado do antrblo com 0 zonea-
mento raunfstico do Permiano Continental da 
Russia, proposto por Etremov e VJushkov 
(l9S5), onde ao longo do Kazaniano distrl-
buem-se tres complexos faunfSUcos, onae ocor-
re 0 ~ero Platyops; Platyops rickardi Twel-
vetrees que se est.ende do Kazaniano Inferior 
ao MkUo. P . watsoni que se situa no Kazanl-
ano Superior e P. stuckenbergi que encontra-se 
desde 0 Inferior a~ 0 Superior. Price (1948) ao 
descrever Prionosuchu.t p/ummeri. na BacIa 
do Maranhao-Plaui. jA reallzava tam~m esta 
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correlat;Ao. Os autores lembram, alnda, que 
multos estraUgrafos na ROssla colocam as 
partes mais altas daZona n deste zoneamento 
aclma referido. no Tartariano Inferior. 
Efremov e Vkushkov (1955) (in Barberena e 
Daemon. 1974) comparam 0 Permlano conti-
nental da Russia com a Africa do Sui (Bacia do 
Karroo), sendo que os sedimentos do Kazanl-
ano Superior e Tartariano Inferior da Russia 
corresponderlam a Serie Beaufort Inferior da 
Bacia do Karroo. que compreenderia tambem 
3 zonas, a intennedl6ria contendo a antlga 
Zona do Endothiodo'll , urn reptli tam~m j6 
asslnalado para a Formac;Ao Rio do Rasto. 
parte superior, no Estado do ParanA. Serra do 
Cadeado. por Barberena e Daemon fl972). 
Barberena e Daemon concluem que a 
Forma~o Rio do Rasto, em vista de seus 
vertebrados rOsseis, situa-se entre 0 topo do 
Kazaniano Superior e base do Tartarlano In-
ferior. estabeJecendo uma correJac;Ao entre a 
Bacia do Karroo e a Bacia do ParanA, e. 
ainda. com 0 Pennlano continental da ROssla. 
como jA 0 Hzera Pinto (1972) atraves dos 
insetos. 
Aqueles autores menclonam. alnda. como 
fauna de associaCAo, restos de peixes. que Infe-
lizmente nAo se p6de examinar no presente 
trabalho. sabendo-se entretanto da presenc;a 
de escamas e dentes de Paleonlscldeos. 
A segunda ocorrencia de anflblo. aelma 
referlda, e a assinalada para 0 Estado do Rio 
Grande do Sui. na parte superior da FonnaC;90 
Estrada Nova. no km 27 da estrada Bage-Ace-
guA, Municfp .• de Bage. Este fOssil eslA alnda 
em estudo no setor de vertebrados do De-
16 
partamento de Paleontologia e Estratigrafia 
da UFROS. Junto a estes restos encontramos 
os rest.os lchtlolOgicos aqui estudados, repre-
sentados pelos Paleoniscldeos e 0 genero 
Xenacanthus santost WOrdig-Maciel. sp. nov. 
Reunlndo todes esses dados. pode-se mon-
tar quadros comparatlvos entre os Estados do 
Rio Grande do Sui, ParanA e SAo Paulo. na 
Bacia do ParanA e MaranhAo, na Bacia do 
Parnafba, situada na regiAo do melo-norte do 
pais. Estes auadros estAo representados nas 
pAglnas de 77 a 80 e apresentam a divtsAo 
estratigraglca, lltoJogta e conteildo f6ssiJ de 
vertebrados do Grupe Passa Dols e da Forma· 
CAo Pedra do Fogo. 
Interessante sera tentar reallzar no futuro . 
quando for passivel obter toda a blbllograna 
necessAria, a cOlTeJac;Ao da fflunul& IchtiolOgl-
ca pennlana da Bacia do Parana: e MaranhAo 
com aquelas da Russia, Africa ou AustrAlia. 
TodavlaJfI se sabe que OCOlTem nos estratos 
Permianos da RUssia uma fflunula associatlva 
de restos de peixes. confonne e asslnalado por 
Efremov (933) e. provavelmente. tambem na 
Africa e AustrAlia. Entretanto. por melo da' 
corre\at;Ao de fAunulas de insetos. crustAceos. 
conchostr'itceos, antlbios, repteis. assim como 
elementos da flora e pallnomorfos da Bacia do 
ParanA com as baclas de Karroo na Africa e 
Kuznetzk na Russia, concluUnos que a idade 
do Grupo Passa Dais no Rio Grande do Sui 
estende-se do Ullmskiano ao Kazaniano Su-
perior. Talvez atinja Tartarlano Inferior na 
parte mals superior da fonnac;Ao Estrada 
Nova. 
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Grupo For- Facies Litologla ConteUdo f6ss il ma~ao de vertebrados 
AnfIbla: 
Lamitos vermelhos Lablrintodont.e A Lentes de arenito com espessura de a~ 
E R 60em, gradando lateralmente para sllU- Pisces: 
S M tos: cada vez mais abundantes para 0 to- Ichtlodontes e esca-
T A po; as vezes, com estratifica~Ao cruzada. mas de Paleoniscida. 
R 0 Concre¢es e lentes calcArias de pequeno Dentes de Elasmo-
A A porte, fi'equentemente cortadas por velos brancbli - Xenacanlhus 




0 C Folhelhos sHUcos ou slltitos, lamlnados. IchUodontes e escamas de Paleorliscida. V A altemando cores cinza esvercleadas, rosa Coelaca~ Escamas de A V e Iil:is. thida. E Estratiflcac;ao. as vezes, finamente cruza- Ich tb:l.ontes e Ichtlodo-I da: fratura conc6lde. 
rulitos de EZamobranchif; 
p R Concre¢es calcArlas, elipsoldals, cinza X enacanthus santcm wiir-
A A clara com tons avermelhados, com urn dig-Madel sp. nov. Orodra 
S S diametro ml!dio de 2Ocm. mtlen WUrdIg-Maclel ,po 
S nov. 
A C;tenacanthus sp, 
D 
0 V Folhelhos stltleos e siltltos clnza 
I A chumbo: estratiftca.;flo lin., ., 
S L vezes mllimetricamente cruze-
E da; fratura concOlde. Ocasio-
N nalmente com estruturas de Reptilia: 
T escorregamento. Lentes 
E calc{uias amarelo palha Mesosaurus brasiliensis 
e niveis calciferos bre· Mac Gregor 
chOides. Velos de si-
lica de 2 • 15cm, Anffbla: _ _ 
I obUquos a estraU-
R fl.caC;ao na parte 
A superior e me-
T dia da cama- Pisces; 
I d. Folhelhos Ichtiodontes e esca-
pretos, piro- m" de Paleoniscida -betumlnosos. Tipo "C". "0" e "F", 
Folhelhos cinza 
lntercalados no, Ichtiodont.es de Elasmo-folhelhos pretos, branchii,Xenacanthus 
com fratura concOI- pricei WOrdig-Macie~ sp. 
T de. Concre¢es ou nov. 
I lentes calc!'trlas amare-
A 10 patha, I'requente- Gen. lndet. "A", "8" e "C" 
R mente com esLraUflca· 
A ~iio desenvolvida. at~ 10m de 
J dia.metro, geralmente com 
U espessura entre 20 e 3Ocm. 
tanto nO,!:Jfolhelhospretos como 
nos cinzas. 
Estratlgrafia sepndo Figueiredo Filho (1972) 
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ESTADD DO PARANA 
Crnpo For- F~cies Litologia Conleudo f6ssil ma~io de vertebrados 
R R 
SUtitos apresentando grande Jentlculart-
dade de arenites nnos a medics, com 
I A cores predominantes entre vermelho e Reptilia 
0 S roxa. 
T Diastem.as frequentes. Estruturas prima- Endothiodon gp. D 0 rias: "ripple marks", preenchimento de 0 
canais. 
S Arenitos e slltites esverdeados ou alTO- Anfibia E xeados. com deslntegrac;Ao esferoldal. 
R Arenitos finos a m&llos, intercalados. Platyop;, sp. R mostrancto banqueamento e. b veres. 
I com leitos calciferos nos siltitos. Estrutu- Pisces N 
E H 
ras prim9r1as: marcas de cnda, gretas de Escamas e Ichtiodon-
S A contrac;a.o, bolas de argUs. tes de Paiaeoniscida. p T 
A R S A S D A A SHtitos clnZ8 claro, . dnza esverdeados. T arroxeaclos, apresentando intercalac;:ao E rft.mica com argiJas ctnzas-claras. Inter-R 
caJac;:6es de calcanos ooUtica; em fonna Pisces E Escamas e Ichtiodon-N Z de ientes OU camadas masslvas. Arenites 
0 I com estratlnca~ao cruzada intercalados tes de Palaecmiscida 
V N nos siltitos. Estruturas prirnarlas: gretas 
0 A A 







R Siltitos clnza-escuro. fratura concoidal. 
R geralmente ,em estratlnca~!'i.o vlslveJ. 
A Conc~Oes elipsoldals de calcArlo cin- Pisces 
zento. Escamas e Ichtiodon-
A Lentes delgadas de arenito Hno. alter- tes de Palaeonisctda. 




Siltitos clnzentos. Mesosaurus brasiliensis 
I Folhelhos pretos. pirobetumlnosos fina· Mac Gregor 
R mente lamlnado.s assoclado a lentes e Anffbia: A concre¢es calcWias. Folhelhos pretos 
T altemando com Jentes delgadas de cal-
I cArlo clnza-claro. N6dulos de sflex preto. 
Calcarlo.s clnzento-escuro com Intercala- Pisces 
c;oes de folhelho preto. Escamas e Ichtiodon-
tes de Palaeoniscida. 
E$tn.~ segundo AmanI.l ( 111'71>. Mendes (1987). Andnode f Soares (111'70) _ Pr;TROBRAs (In O.em<.>n f Bll1be~na, (111'74 ). 






























EST ADO DE SAo PAULO 
Litologia 
Slltitos com desagrega~a.o esferoldaJ e 
lentes de arenitos. 
Siltitos com IntercalacOes rf!.mlcas dls-
pastas sub-horizontal e irregularmente. 
com lAminas au estratos argtlosos, snu-
co-argilosos, arenlto-sl1tlcos e arenites 
finos. predomlnando no conjunto tons 
arroxeados, cinzentos e avennelhados. 
Lent.es de arenlto fino e bancos de cal-
cAria substltuldos ou m\o por s[lex. Are-
nitas -''pollmictos'' formando "Bone Beds" 
com lOcm de espessura. Conglomerados 
lntrafonnacionals. 
Siltito macil;o de t'ratura conchoidal, 
cinza-escuro, cinza arroxeado e cinza 
claro. Concret;oes calc4rtas. 
Estruturas sedlmentares comuns: mar· 
cas onduladas, gretas de contra~Ao e 
brechas Intrafonnacionais. 
Folhelhos negros com dolomitos alt.er-
nados de manelra regular. estraUftca~Ao 
plano~ paralela. em certos casos com 
pseudo~stratlftca~40 cruzada. 
Calcoarenltos lnt.ercalados em rolhelhos. 
Mlcrocoqulnas e brechas Intraformacio-
nals. 
Bancos calc4rlos com folhelhos Interca-
lados em estratlftca~40 rfbnlca. 
Folhelhos negros com bonecas de snex. 
Folhelhos negros com lent.es de dolo-
mlto Int.ercaladas. 
Siltitos clnza-claros. 
E.,tratigrafia sesundo Landlm,01l'701. 






mas de PQleoniScida. 
Escamas de Coelaccn-
thida. 















dos lassos. escamas e lch· 
tloclont.es). 
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Grupo For- F~cies Liloiogia ConteMo f6ssil ma~ao de vertebrados 
M SHUto v('rmclho-tijolo com mnnchns es-
0 verdeadas. lntcrcalacoes de cokarios Pisces' 
T roseos e anidrita Arenitos vermelhos, ri-





R Prionoruchu$ plummeri 
A Siltitos e folhelhos arroxeados. esver- Pric(> deados e rOseos. com intercala('6es de 
0 
silex e calcarios argilosos. Pis('{'s' 
Leitos finos de sfl('x. 
" 
vezes subs-
0 liluindo os dolomitos Arenitos amare- Escamas e lchtlodontes de 
lados. linos :'I mMio. 3f!'.!ilosos. ('aleife- Paleoniscida Ichtiodon tes 
F m,. e Ichtioctorulitos de Eia.!-
0 mobra7lchii - Xenacan-
G Folhelhos prt'tos thus albuquerquei Santos 
0 Ctenacanthus plummeri 
Sanln~ 
1::'~ lrall !! ralia sc~\lndo A!(uiar (1971). 
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Legendas das fotos 
Fotos T, 2 e 3 - Afloramento do km 258 da BR-293, entroncamento para Rosario do SuI. 
Folhelhos sOticos acinzentados com nrveis mais arenosos avermelhados cia facies 
Caveiras_ Formac;ao Estrada Nova. 
Fotos 4 e 5 - Afloramento na estrada para Rosario do Sui, a 500m do entroncamento. 
Folhelhos roseos com estratificacoes plano-paralela e concret;:aes calclrias elipsoidais 
da parte media cia Formacao Estrada Nova. 
Foto 6 - Afloramento na estrada para Rosario do Sui, 2.500m a NW do entroncamento. 
Espessos termos arenosos de cor avermelhacla, tfpicos da parte superior cia FormaCao 
Estrada Nova. 
Foto 7 e 10 - Afloramento na estrada que segue para Rosario do Sui, a 2.500m a NW do 
entroncamento com a BR-293. "Ripple marks" ocorrentes nos termos arenosos cia 
facies Armada, Formacao Estr.acla Nova. 
Foto 8 - Mesmo afloramento. Rastros de vermes. 
Foto 9 - Mesmo afloramento. Microestratificacao.cruzada. 
Fotos 11 e 12 - Afloramento do km 27 da B R·T 53, rodovia Bage-Acegua. Siltitos r6seos 
com estratificac;ao plano-para lela, mostrando lentes de arenito de cor arroxeada da 
parte medic-superior cia Formacao Estrada Nova. Na foto 11 observa-se a lente de 
arenite com um nrvel rico em escamas, ichtiodontes e outres restes de peixes. 
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E XenoconfhtJs price; 
L wurdi9-Mociel,sp. nov. 
A XenoconfhllS santos; 
S wurdig - Mociel. sp. nov. 
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0 Cfenac(lnfhlJ$ SP. 
B Agassiz 
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N 
C Genero B H 
I 
I Genero C 
OrodtJs millen" Wurdig -
Maciel, sp. nov. 
Acanthodii (? I 
I 
Fi,ura 9 - OISTRI8U/~io ESTRATI6RAFICA DOS ICHTIOOONTES £ lC#TIOOORlILlTOS 00 
GRUPO PAS$A DaiS NO £STAOO 00 /110 GRANDE DO SUi. 
ESTAMPAI 
WURDIG-MACIEL , 1975 Estampa I 
ESTAMPA II 
WURDIG-MACIEL,1975 Estampa II 
ESTAMPADI 




Formacao Estrada Nova, Penniano Superior. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. 
1. Hypotypus MP-M-43 
A . Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
2. P lesiotypus MP-M-44 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
3. Plesiotypus MP-M-45 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
4. Plesiotypus MP-M-46 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista lateral 
ESTAMPA IV 
WURDIG-MACIEL,1975 Estampa IV 
ESTAMPAII 
Aprox . 15x 
a. costela b. sulco 
Ichtiodonte B 
Formac;ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, Rio Grande do Sul. 
1. Hypotypus MP-M-48 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
2. Plesiotypus MP-M-49 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
3. Plesiotypus MP-M-50 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
ESTAMPA V 




Fonna~ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, 
Rio Grande do Sul. 
1. Plesiotypus MP-M-51 
A • Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
Ichtiodonte E 
Fonnac;ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, 
Rio Grande do SuI. 
2. Iiypotypus MP-M-61 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
D - Vista lateral 
ESTAMPA VI 




Formacao Estrada Nova, Penniano Superior. Dom Pedrito, 
Rio Grande do SuL 
1. Hypotypus MP-M-52 
A - Vista lateral 
B - Vista labial 
C - Vista lingual 
2. Plesiotypus MP-M-53 
Vista lateral 
3. Plesiotypus MP-M-54 
Vista lateral 
4. Plesiotypus MF-M-57 
Vista lateral 
5. Plesiotypus MP-M-55 
Vista lateral 
6. Plesiotypus MP-M-56 
A - Vista lateral 
B - Vista lingual 
C - Vista labIal 
Ichtiodonte 0 
Formacao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, 
Rio Grande do SuI. 
7. Hypotypus MP-M-58 
A - Vista lateral 
B - Vista lateral 
8. Plesiotypus MP-M-59 
A- -Vista lateral 
B . Vista lingual 
C - Vista labial 
D - Vista lateral 
9. Plesiotypus MP-M-60 
A - Vista lateral 
B - Vista lingual 
C . Vista lablal 
D - Vista lateral 
ESTAMPA VII 




Formacao Estrada Nova, Permiano Superior. Dom Pedrito, Rio Grande do SuI. 
1. Hypotypus MP·M·62 A - Vista lateral 
B - Vista lingual C - Vista labial 
2. Plesiotypus MP-M-63 Vista lateral 
3. Plesiotypus MP-M-64 Vista lateral 
4. Plesiotypus MP-M-65 Vista lateral 
5. Plesiotypus Mp·66 
Vista lateral 
6. Plesiotypus Mp·M·67 
A - Vista lateral 
B - Vista lin~al 
C - Vista labial 
7. Plesiotypus MP-M-68 
Vista lateral 
8. Plesiotypus MP-M-69 
Vista lateral 
9. Plesiotypus MP·M·70 
Vista la feral 
10. Plesiotypus MP-M-71 
Vista lateral 
Ichtiodonte G 
Formacao Estrada Nova, Penniano Superior. Dom Pedrito, Rio Grande do SuI. 
11. Plesiotypus MP-M-75 
A - Vista lateral 
B - Vista lingual 
C - Vista labial 
12. Plesiotypus MP-M-76 A - Vista lateral 
B - Vista lingual C - Vista labial 
ESTAMPA VIII 
WURDIG-MACIEL, 1975 Estampa VIII 
ESTAMPA VI 
Aprox. 15x 
Ich tiodonte G 
Formac;ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, 
Rio Grande do SuI. 
1. Plesiotypus MP-M-77 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
2. Plesiotypus MP-M-78 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
3. Plesiotypus MP-M-79 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
ESTAMPAIX 




Fonnac;ao Estrada Nova, Perrniano Superior. Dam Pedrita, Rio Grande do Su!. 
1. Hypotypus MP·M·72 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral C - Vista labial 
2. Plesiotypus MP-M-73 A - Vista lingual B - Vista lateral C - Vista lateral 
D - Vista labial 
3. Plesiotypus MP-M-74 
A - Vista lingual B - Vista lateral 
C - Vista labial 
ESTAMPAX 
WURDIG- MACIEL, 1975 Estampa X 
ESTAMPA VIII 
Aprox. llx 
a. cusplde b.cuspulc c. base 
Xenacanthus santosi WOrdig-Maciel. sp. nov. 
FOlma~ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dom Pedrito, 
RiO Grande do Sul. 
1. Holotypus MP-M-80 
A - Vista labial 
B - Vista lateral direita 
C - Vista lingual 
D - Vista superior 
E - Vista lateral esquerda 
F - Vista inferior 
2. Par.typus MP-M-8! 
A - Vista labial 
B - Vista lateral direita 
C - Vista superior 




WiiRDIG - MACIEL, 1975 Estampa XI 
ESTAMPAIX 
Aprox. Il x 
a. botIlo apical b. tuberculo basal c. bOrda d. foramens nutritivos 
Xenacanthus santosi WUrdig·Maciel,sp.nov. 
FOlmac;ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrito, 
Rio Grande do SuI. 
1. Paratypus MP-M-82 
A - Vista labial 
B - Vista lingual superior 
C - Vista lateral esquerda 
D . Vista inferior 
2. Paratypus MP-M-83 
A - Vista lateral esquerda 
B - Vista lingual superior 
C - Vista inferior 
ESTAMPAXII 
WURDIG - MACIEl,1975 Estampa XII 
ESTAMPAX 
Aprox. 15x 
a. margem b. caTena c. esLrias d. costclas 
Xenacanthus santosi Wurdig-Maciel, sp. nov. 
FormaC;ao Estrada Nova, Permiano Superior. Dom Pedrito, Rio Grande do SuI. 
I. Paratypus MP-M-B4 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
2. Paratypus MP-M-B5 
Vista lingual 
3. Paratypus MP-M-86 
A . Vista lingual 
B - Vista labial 
4. Paratypus MP-M-87 
A - Vista latero-lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
5. Paratypus MP-M-BB 
A - Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista labial 
6. Paratypus MP-M-B9 
A . Vista lingual 
B - Vista lateral 
C - Vista la teral 
o -Vista labial 
ESTAMPA XIII 
WURDIG-MACIEl,1975 Estampa XIII 
ESTAMPAXI 
Aprox.30x 
Xenacanthus pricei Wlirdig-Maciel,sp. nov. 
Fonna<;ao Irati, Penniano MMio. Minas do Leao, Rio Grande 
do Sui. 
I. Holotypus MP·M·23 
A - Vista labial 
B - Vista lateral esquerda 
C· Vjsta Ungual 
D - VIsta inferior 
2. Paratypus MP·M·90 
A . Vista lingual superior 
B - Vista lateral direita 
C - Vista inferior 
3. Paratypus MP·M·91 
A - Vista lingual superior 
B - Vista lateral esquerda 
C - Vista inferior 
ESTAMPAXIV 
WURDIG· MACIEL. 1975 Estampa XIV 
ESTAMPAXII 
a. cone b. sub-cone c. cintura d. corea e. base 
Orodus milleri WUrdig-Maciel, sp. nov. 
Fonnal;3.0 Estrada Nova, Perrniano Superior. Dom Pedrtto, Rio 
Grande do Sui 
I. Holotypus MP·M·92 
A - Vista superior 
B - Vista inferior 
C . Vista lateral 
D - Vista labial 
C - Vista lingual 
Aprox.llX 
Ctenacanthus, sp. Agassiz, 1835 
Formac;ao Estrada Nova, Permiano Superior. Dam Pedrito, Rio 
Grande do Sui 




Fonnac;ao Estrada Nova, Penniano Superior. Dam Pedrtto, Rio 
Grande do SuI 
3. Hypotypus MP·M·98 
A - Fragmento de ichtiodorulito mostrando a escultura 
B - Fragmento de ichtiodorulito mostrando a escultura 
Aprax.11x 
4. Hypotypus MP·M·lOl 
Vista lateral de urn fragmento de plaea dermal (1) 
Aprax.15x 
ESTAMPAXV 
WURDIG· MACIEL, 1975 Estampa XV 
ESTAMPA XIII 
1. Associat;;80 da ichtiofaunula da Fonna~ao Estrada Nova no Estado do Rio 
Grande do SuI (Dam Pedrito). 
Elasrnobranchiomorphi· Aprox. 7,5 x (Exceto: Ctenacanthus sp. -
Aprox.2x) 
Acanthodii ? - Aprox. 7,5x 
Paleoniscida - Aprox. 5x 
2. Associacao da ichtiofaunula da Formacao Estrada Nova no Estado de 
Sao Paulo (Piracicaba). 
Elasmobranchiomorphi - Aprox. 15x 
Paleoniscida - Aprox. 5x 
Demais ichtiodontes - Aprox. 5x 
3. Associacao da ichtiofaunula da Formacao Irati no Estado do Rio Grande do 
Sul (Minas do Leao). 
Elasmobranchiomorphi - Aprox. 19x 
Paleoniscida - Aprox. 5x 
• 
ESTAMPAXIV 
a. ortodentina b. dentina fnodJftcada c. esmalte d. cavldade pulpar 
e. tubula~Oes de denUna f. IInhas de ortodentina ,. capucho apical. 
Ichtiodontes A. B. C, G 
Forma~ao Estrada Nova, Perm1ano Superior. Dam Pedrito, Rio 
Grande do Sui. 
Ichtiodonte C 
1. Plesiotypus MP-M-54. Se~ao longitudinal 
Ichtiodonte A 
2. Plesiotypus Mp·M-44. Se<;ao longitudinal 
Ichtiodonte B 
3A Plesiotypus MP-M-49. Seeao longitudinal 
3B. Sec;ao transversal do mesmo especimen. 
Ichtiodonte G 
4. Plesiotypus MP-M-79. Se<;ao longitudinal 







a.ortodentina b.denUna trabecular c.vltrodentina d.cavidade pulpar 
e.tubu1a~Ocs de dentina r.Unhas de ortodenUna ,.cavidade medular 
Xenacanthus santosi Wllrdig·Maciel. sp. nov. 
Fonnac;ao Estrada Nova, PennianoSuperior. Dam Pedrito, Rio Grande do SuI. 
I. Paratypus'MP-M-81 
Sec;ao longitudinal da cuspide. Aprox. 20x 
2. Paratypus MP-M-97 
S~ao transversal da cu.spide. Aprox. 35x 
3. Paratypus MP-M-96 
.Sec;ao longitudinal da cuspide. Aprox. 40x 
4. Paratypus MP-M-95 
Sec;ao transversal da base, a altura do batao apical. Aprox. 20x 
Ctenacanthu5 sp. 
Formacao Estrada Nova, PennlanoSuperior. Dom Pedrito, Rio Grande do Sui. 
5. Plesiotypus MP-M-93 
Sec;ao transversal a altura da base de urn ichtiodorulito. Aprox. 25x 
6. Plesiotypus MP-M-94 
Se<;ao transversal entre a parte media e apical de urn ichtiodorullto. Aprox. 25x 
